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ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ،ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺘﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﺍﻟﻁﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻴﻥ ،ﻭﺼﺤﺒﻪ ﺍﻟﻐﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻤﻴﻥ .
ﻭﺒﻌﺩ :
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺒﺭ ﻋﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ،

ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ؛ ﻭﻟﻌلﱠ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻷﻱ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺩﺒﻲ ﻴﺜﻴﺭ ﺃﺴﺌﻠﺔﹰ
ﻨﻘﺩﻴﺔﹰ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ،ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ .
ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻴﺫﻜﺭﻭﻥ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﻋﺼﻭﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛

ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل
ﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﻀ ﹰ
ﻓﺎﺴﺘﻭﻗﻔﺘﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ؛ ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﻗﺩﺭ ﹸ
ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻬﺎ .
ﺕ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ
ﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﺭﻏﺒﺔﹲ ﺘﻬﺩﻫﺩﻨﻲ ﻜﻠﱠﻤﺎ ،ﻭﺠﺩ ﹾ
ﺒﻘﻴ ﹾ

ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ؛ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ  .ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻲ
ﺙ ﻓﻴﻪ  .ﻓﻘﺭﺭﺕ
ﻏﺎﻴﺔﹲ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤ ﹸ
ﺃﻥ ﺃﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻭﺒﺘﻪ ،ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻟﺩﻱ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺭﺃﻴﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺘﺠﺎﻭﺯ

ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ .

ﻜﻨﺕ ﺃﻗﺭﺃ؛ ﻓﺄﺴﺘﻨﺘﺞ ،ﹸﺜﻡ ﺃﻏﻴﺭ ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻲ_ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻨﻲ؛
ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ،ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ_ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﹸ

ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ،ﺃﻭ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺒﺫﻟﺕ ﺠﻬﺩﺍﹰ ،ﻭﺃﻨﻔﻘﺕ ﻭﻗﺘﺎﹰ ،ﻓﻲ

ﺠﻤﻌﻬﺎ ،ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ؛ ﻷﻋﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎل  .ﻭﻜﻨﺕ ﻓﻲ
ﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﻠﺫﱠﺓ ،ﻭﺃﺠﺩ ﻤﺘﻌﺔﹰ ،ﻭﻟﺴﺕ ﺃﻋﻠﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﺒﺒﺎﹰ .

ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻠﻅﺎﻋﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻻ ﻴﻜﺫﺏ ﺃﻫﻠﻪ –ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺃﻫل

ﺍﻷﻤﺜﺎل-؛ ﻓﺈﻥ ﺭﺍﺌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ

2

١٢٠



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol5/iss5/3

?????? ????? ?? ???? ?? ???? ????:



ﺕ
ﻏﺭﻴﺒﺎﹰ ،ﻭﺤﻴﺩﺍﹰ ﻜﺎﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩ ﻤﻨﻬﺎ  .ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ،ﺭﺒﻤﺎ ﻀﻴﻌ ﹾ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ،ﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﺫﻭﻕ _ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻬﻡ_ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻨﺹ ،ﻻ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻘﺽ ﻅﻬﺭﻩ .

ﻓﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ .ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻭل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻜﻨﻴﺔ )ﺃﻡ

ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺼﻴل
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  .ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ

ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ  .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﺴﻠﱠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺼﺩﺭ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷُﻤﻭﻱ  .ﻭﺨﺼﺹ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺤﺩﺜﻬﺎ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ .
ﺕ ﻤﻥ
ﻭﺒﻌﺩ :ﻓﻬﺫﺍ ﺠﻬﺩﻱ ﺒﺫﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻭﺴﻌﻨﻲ ،ﻓﺄﺭﺠﻭ ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺩﻨﻭ ﹸ

ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺃﻭ ﻻﻤﺴﺘﹸﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ،ﺃﻭ ﻫﻨﺎﻙ  .ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻨﻲ ﺃﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﻜﻠﻔﻲ ﺒﻬﺫﺍ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﻜﻠﻔﻲ ﺒﺎﺒﻥﹴ ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﻪ ﺸﻴﺌﺎﹰ.
ﻭﺁﺨﺭ ﺩﻋﻭﺍﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻭﻜﻠﺕ ،ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺃﻨﻴﺏ.
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ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻜﻨﻴﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻗﺩ ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ  .ﻭﺃﻗﺼﺩ
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻻ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ  .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﻭﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﹸﻜﻨﹾﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ )ﻤ ﹾﺫﺤﺞ( ،ﻭﺴﺒﺏ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ
ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻭﻴﺭﺩ ﺍﺴﻤﻬﺎ )ﻫﻨﺩﺍﹰ( ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﻨﻭﻥ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺒﻬﺎ ،ﻭﻴﺭﺩ ﺍﺴﻤﻬﺎ
)ﻜﺭﻤﺔ( ﺸﺎﻋﺭﺓ ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎل .
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ؛ﻓﺜﻤﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ،ﻫﻥ :ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻴﺔ،

ﻭﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟ ﺒ ﻬﺯﹺﻴﺔ ،ﻭﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻨﺕ ﺃُﺒﻲ ﺒﻥ ﺴﻠﻭل  .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﺜﻤﺔ ﺍﺴﻤﺎﻥ

ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ،ﻫﻤﺎ :ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻰ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺸﹸﻐﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻨﻭﻥ ﻋﺎﻤﺭ.

ﻥ ﺃﺼل ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺭﺒﻤﺎ
ﻼ ﻗﺩ ﻴﺭﻗﻰ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃ 
ﻴﻤﻴل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻴ ﹰ

ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ )ﻜﺭﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﻀﻠﻊ( ،ﻭﻫﻲ ﺃﻡ )ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ( ﻓﺎﺭﺱ
ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ .ﻜﺎﻨﺕ ”ﺘﻘﺘﺤﻡ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺘﻬﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﺩﻩ ﻤﻊ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ“) .(١ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ

)(٢

.

ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻭﻴﺕ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ) ﻤ ﹾﺫﺤﺞ(؛ ﻓﺭﺒﻤﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ(ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺇﻥ
ﺒﻘﺼﺩ ،ﻭﺇﻥ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺴﻨﱠﺔﹰ ﻓﻨ ﻴﺔﹰ.

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺭﺩ ﻤﻭﺠﺯﺓﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ

ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻠﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ،ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ
) (١ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀﺍﻟﻌﺭﺏ. ١٩٠٤/١
) (٢ﺜﻤﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻋﺠل ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺸﻴﺒﺎﻥ؛ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺘﺠﺯ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺫﻱ ﻗﺎﺭ:
ﺇﻥ ﺘﹶﻬﺯﻤﻭﺍ ﻨﻌﺎﻨﻕﹾ ﻭﻨﻔﺭﺵﹸ ﺍﻟﻨﻤﺎﺭﻕﹾ ﺃﻭ ﺘﹸﻬﺯﻤﻭﺍ ﻨﻔﺎﺭﻕﹾ ﻓﺭﺍﻕﹶ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻤﻕﹾ ) .ﻭﺍﻤﻕ ﺃﻱ :

ﻤﺤﺏ( ﻴﻨﻅﺭ :ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ  ،٣١ :ﺠﻤﻊ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﻭﺁﺨﺭﺍﻥ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٦٠ ،ﻡ .
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ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺠﻼﺌل ﺍﻷﻤﻭﺭ ،ﻭﺃﺨﻁﺭﻫﺎ  .ﻭﺘﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ
ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﻠﺔ .
ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﻘﻭل“ :ﻭﻤ ﹾﺫﺤﺞ :ﻤﺎﻟِﻙ ﻭﻁﻴﻰﺀ ،ﺴﻤّﻴﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻷَﻥ ﺃُﻤﻬﻤﺎ

ﺕ
ﻟـﻤﺎ ﻫﻠﻙ ﺒﻌﹸﻠـﻬﺎ َﺃ ﹾﺫﺤﺠ ﹾ

)(١

ﺝ
ﻋﻠـﻰ ﺍ ﺒﻨﹶـﻴﻬﺎ ﻁ ﻴّﻰ ﺀ ﻭﻤﺎﻟﻙ ﻫﺫﻴﻥ ،ﻓﻠـﻡ ﺘﺘﺯﻭ ّ

ﺒ ﻌﺩُ ﺃﺩﺩ .ﺭﻭﻯ ﺍﻷَﺯﻫﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻷَﻋﺭﺍﺒـﻲ ،ﻗﺎل :ﻭﹶﻟﺩُ ﺃﺩ ﺩ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﺒﻥﹺ ﻤ ّﺭ ﹶﺓ ﺒﻥﹺ
ﺕ ﺫﻱ ﻤﻨﹾـﺠﹺﺸﺎﻥ ﺍﻟـﺤﻤﻴﺭﻱ ﻓﻬﻠﻜﺕ،
ﺸﻌﺭ ،ﻭُﺃ ﻤّﻬﻤﺎ ﺩﹶﻟّ ﹸﺔ ﺒﹺ ﹾﻨ ﹸ
ﻷﹾ
ﺠﺏ ﻤﺭ ّﹶﺓ ﻭﺍ َ
ﺸ
ﻴ ﹾ
ﻁ ﻴّﺌﺎﹰ ﻭﺍﺴﻤﻪ ﺠ ﹾﻠﻬﻤ ﹸﺔ ،ﺜﻡ ﻫﹶﻠﻙُ ﺃﺩ ﺩ ﻓﻠـﻡ
ﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃُﺨﺘﻬﺎ ﻤﺩﹶﻟّ ﹶﺔ ﻓﻭﻟﺩﺕ ﻤﺎﻟﻜﹰﺎ ﻭ ﹶ
ﹶﻓﺨﹶـﹶﻠ ﹶ

ﻲﹺﺀ ﻤ ﹾﺫﺤـﺠﹺﺎﹰ ﻭﻤ ﹾﺫﺤﺞ :ﺍﺴﻡ َﺃ ﹶﻜ ﻤﺔ،
ﻁّ
ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻤ ﺩﹶﻟّ ﹸﺔ ،ﻭﺃَﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠـﻰ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺎﻟﻙ ﻭ ﹶ
ﻁﻴّﻰﺀ ﻤ ﹾﺫﺤﺠﺎﹰ ﺜﻡ ﺼﺎﺭ ﺍﺴﻤﺎﹰ ﻟﻠﻘﺒـﻴﻠﺔ”) .(٢ﻓـ)ﻤﺩﻟﹼﺔ(
ﻗـﻴل ﺒﻬﺎ ﺴﻤﻴﺕ ُﺃ ّﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻭ ﹶ

ﻜﺎﻨﺕ ﺃ ﻤﺎﹰ ﻟـ)ﻤﺎﻟﻙ ،ﻭﻁﻲﺀ( ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺢ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ .ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺼﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ

ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ،ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻴﺄﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺭﻤﺯﺍﹰ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ
ﺒﺸﺩﺍﺌﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﻭﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﺭﺍﺌﺩﻨﺎ ﻓﻲ
ﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ) ﻤ ﹾﺫﺤﺞ(ﻗﺩ ﺍﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﻓﻌل )ﻤﺩﻟﱠﺔ( ،ﻓﻘﺩ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻤﺭﺍﻥ  :ﺍﻷﻭل ﺃ 
ﺃﺫﺤﺠﺕ )ﺃﻗﺎﻤﺕ(ﻋﻠﻲ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺎﻟﻜﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻁﻲﺀ ﻜﻤﺎ
ﻓﻲ ﻗﻭل )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﺭ( “ :ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺫﺤﺞ ﻓﻘﻴل  :ﻫﻲ ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ُﺃﺩﺩ”)،(٣

ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ )ﻤﺫﺤﺞ ﻫﻲ ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺃﺩﺩ ﻨﺴﺏ ﻭﻟﺩ ﻤﺎﻟﻙ ﺇﻟﻴﻬﺎ(

)(٤

ﻭﻴﻭﺤﻲ ﻫﺫﺍ

ﺃﻥ ﺍﻷﻭل ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻨﱠﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﹸﻜﻨﱠﻰ ﺍﻷﻡ ﺒﻭﻟﺩﻫﺎ

ﺍﻷﻜﺒﺭ  .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ  .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓـ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ” :ﻫﻲ ﺃﻜﻤﺔ ﺤﻤﺭﺍﺀ ،ﻭﻟﺩ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎﻟﻙ ،ﻓﻌﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﺩﻩ .ﻭﻗﻴل :ﺒل ﺍﺠﺘﻤﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ،ﻭﺍﻷﻜﻤﺔ

) (١ﺃﺫﹾﺤﺠﺕﹾ :ﺃﻗﺎﻤﺕ

) (٢ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  :ﻤﺎﺩﺓ )ﺫﺤﺞ( ،ﻭﺴﺄﻋﺘﻤﺩﻩ –ﺒﺈﺫﻥ ﺍﷲ -ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ .
) (٣ﺍﻹﻨﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ . ٢٧ :
) (٤ﺃﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻀﻰ.٢٤٠/١ :
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ﺘﺴﻤﻰ ﻤﺫﺤﺠﺎﹰ .ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ :ﺘﻌﺎﻟﻭﺍ ﻨﺠﻌل ﻤﺫﺤﺠﺎﹰ ﺃﻤﺎﹰ ﻓﺘﻤﺫﺤﺠﻭﺍ“) .(١ﻭﻫﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﻅﱡﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺫﺍﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﻠﻴل .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻨﱠﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ) ﻤ ﹾﺫﺤﺞ( ﺃﻴﻀﺎﹰ.

ﻭﺍﺴﻤﻬﺎ )ﻫﻨﺩ( ﻭﻋﺭﻑ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺃﻨﱠﻬﻡ )ﺒﻨﻭ ﻫﻨﺩ( ،ﻭﻫﻡ ﺒﻁﻥ ﻤﻥ ﻜﻨﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺤﻁﺎﻨﻴﺔ،
ﻭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ”ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺒﻥ ﺜﻭﺭ ﺒﻥ
ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﻜﻨﺩﺓ“،

)(٢

ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺒﺎﺴﻡ ﺃﻤﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﻭﻫﻨﺩ )ﺃﻡ

ﻤﺎﻟﻙ( :ﻫﻨﺩ ﺒﻨﺕ ﺭﺒﻴﻌﺔ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺫﺤﺞ ،ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻗﻴﺱ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ .ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ
ﺍﺴﻤﻬﺎ)ﻫﻨﺩ( ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﻨﻴﺘﻬﺎ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ؛ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ .
ﺘﻁلﱡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻴﺔ  :ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻴﺔ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﻠﺭﺴﻭل ) (ﺒ ﻌﻜﱠﺔ

)(٣

ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﻥ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺘﻬﺎ

ﻋﻜﱠﺘﻬﺎ ﻤﻤﺘﻠﺌﺔ ؛ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺠﻌﺕ ﻟﻠﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ) ،(ﻭﺃﺨﺒﺭﺘﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺎل :
ﻭﺠﺩﺕ 

ل ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﺜﻭﺍﺒﻬﺎ().(٤
)ﻫﻨﻴﺌًﺎ ﹶﻟﻙ ﻴﺎ ُﺃﻡ ﻤﺎﻟِﻙ ،ﻫ ﺫﻩ ﺒﺭ ﹶﻜﺔﹲ ﻋﺠَ 

ﺃﻤﺎ ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒ ﻬﺯﹺﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺴﺄﻟﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ) (ﻋﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ

ﺨ ﻴ ﺭ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﹺ ﻓﻲ ﺍ ﹾﻟﻔ ﹾﺘ ﹶﻨﺔ ﺭﺠلٌ ﻤ ﻌ ﹶﺘﺯﹺلٌ ﻓﻲ ﻤﺎ ِﻟﻪ ﻴ ﻌﺒ ﺩ
ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻔﺘﻥ ،ﻓﺄﺠﺎﺒﻬﺎ) ﹶ

ﺨﺫﹲ ﺒﹺﺭْ ﺃﺱﹺ ﹶﻓﺭﺴﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﹺﻴلِ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﻴﺨﻴ ﹸﻔ ﻬ ﻡ ﻭ ﻴﺨﻴﻔﹸﻭﻨﹶﻪ().(٥
ﺭﺒ ﻪ ﻭ ﻴ َﺅﺩﻱ ﺤﻘﱠ ﻪ ﻭ ﺭﺠلٌ ﺁ 

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﺨﺕ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺃُﺒﻲ ﺒﻥ ﺴﻠﻭل  .ﻜﺎﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ )ﺭﺍﻓﻊ ﺒﻥ
ﻤﺎﻟﻙ( ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﻘﺒﺎﺀ ﺍﻻﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺒﺩﺭﺍﹰ

)(٦

.

ﻭﻟﺩﺕ ﻟﻪ )ﺨﻼﺩ ،ﻭﺭﻓﺎﻋﺔ( .ﻭﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺴﺒﺏ ﻜﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ
) (١ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ.١٩٩/١ :
) (٢ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ٤٤٠ :
) (٣ﺃَﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺒﺔ ﻟﻠﺴﻤﻥ ،ﻭﻫﻭ ﺯﻗﹶـﻴﻕﹲ ﺼﻐﻴﺭ ،ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﻜﹶﻙ ﻭﻋﻜﹶﺎﻙ : . ﻭﻫﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﻤﻥ
ﺠﻠﻭﺩ ﻤﺴﺘﺩﻴﺭ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺴﻤﻥ .

) (٤ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  ،٣١/٢٣ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﻤﺼﻨﻑ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ . ٣٢٢/٦ :
) (٥ﻤﺴﻨﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل  ،٤١٩/٦ :ﻭﻴﻨﻅﺭ  :ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻻﺒﻥ ﺭﺠﺏ ٩٨/١ :
) (٦ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ . ٦٢١/٣ :
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ﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ )ﺭﺍﻓﻊ( .ﻭﻜل ﻤﺎ
ﻟﺤﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺇﺴﻼﻤﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﺒ 
ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺨﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ،ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ

)(١

 .ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻷﻤﺭ ﺨﻁﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺠﻠﻴل ﻟﻡ ﻨﺴﺘﻁﻊ

ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ
ﻷﻤﻭﻱ ؛ﻓﺈ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍ ُ
ﺍﻷﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﻭﻟﺩﻫﺎ )ﻤﺎﻟﻙ( ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﺏ)ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻰ( ﻟﺠﻤﺎﻟﻬﺎ  .ﺘﺩﻭﺭ

ﻗﺼﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺼﻔﺔ )ﺍﻟﺤﻠﻡ( ،ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻠﻲ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ

ﺏ.
ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﺯ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻜﹶﻪ ﺍﻟﻐﻀ 
ﻤﻠﺨﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻴﻘﻭل  :ﺍﺠﺘﻤﻊ ﻗﻭ ﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ ﻓﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﻋﻥ ﺤﻠﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ)ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ،ﻭﻋﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻏﻀﺎﺒﻪ . ،ﻓﻘﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ
ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻰ ﺇﻨﱠﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻭﺍ ﻟﻪ ﻤﺒﻠﻐﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺠﺯﺍﺀ ﻗﻴﺎﻤﻪ

ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺠﺎﺒﻭﻩ ﻟﻤﺎ ﻁﻠﺏ ،ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ) :ﻴﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺇﻥ ﻋﻴﻨﻴﻙ

ﻟﺘﺸﺒﻬﺎﻥ ﻋﻴﻨﻲ ﺃﻤﻙ ﻗﺎل :ﻨﻌﻡ ﻜﺎﻨﺘﺎ ﻋﻴﻨﻴﻥ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻋﺠﺒﺘﺎ ﺃﺒﺎ ﺴﻔﻴﺎﻥ() .(٢ﻓﺄﻤﺭ ﻤﻥ

ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻌﺩﻭﺍ ﺩﻴﺔ )ﻤﺎﻟﻙ( ،ﻷﻨﱠﻪ ﺴﻴﻘﺘل ﺒﺴﺒﺏﹴ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺃﺓ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺤﻠﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ

ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻪ .ﻓﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﻡ ،ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺎل  .ﻓﺠﻌﻠﻭﺍ ﻟﻪ ﻤﺎﻻﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻊ )ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻤﺼﻌﺏ( ﻓﻠﻤﺎ ﺩﺨل ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻗﺎل ﻟﻪ ﻤﺎ ﻗﺎل

ﻟﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺁﻨﻔﹰﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﻀﺭﺒﻪ ﺤﺘﱠﻰ ﻤﺎﺕ  .ﻓﻠﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭ ﺃﻨﺸﺩ:
ﻙ
ﺃﻻ ﹸﻗ ْل ﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨـﻰ ﺃﻡ ﻤﺎﻟـ 

)(٣

ﺕ ﻤﺎﻟﻜـﺎ
ﻓﺈﻨﻲ ﹶﻟﻌ ﻤ ﺭ ﺍﷲ ﺃﻫﻠﻜـ ﹸ

ﺃﻤﺎ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻬﻲ :ﻟﻴﻠﻰ ﺒﻨﺕ ﻤﻬﺩﻱ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ،ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ
ﺒﻨﻲ ﻜﻠﺏ ﺒﻥ ﺭﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐﻑ ﺒﻬﺎ ﻗﻴﺱ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﺡ ﻤﺠﻨﻭﻥ ﺒﻨﻲ ﻋﺎﻤﺭ

)(٤

 ” .ﻭﻓﻲ

) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ . ٤٠٧/٢ :
) (٢ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ . ٢٢١/١ :

) (٣ﻡ .ﻥ. ٢٢١/١ :
) (٤ﻴﻨﻅﺭ  :ﺴﻴﺭﺓ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ  ،١١٦/٤ :ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ  ،٤١/٢١ :ﺍﻷﻋﻼﻡ . ٣٨٩/١١ :
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ﻥ ﻓﻲ ﺸ ﻌﺭﹺﻩ ﻭﺍﻟﺜﱠﺎﻨﻲ ُﺃﻡ
ﺠﻨﹸﻭ 
ﻙ ﹶﻜﻨﱠﺎﻫﺎ ﺍ ﹾﻟﻤ 
ﹸﻜﻨﹾﻴﺘﻬﺎ ﹶﻗﻭﻻﻥﹺ َﺃﺤ ﺩ ﻫﻤﺎ َﺃﻡ ﻤﺎﻟِﻙ ﻭ ﹶﻜ ﹶﺫﻟِ 

ﺨﻠﻴلِ“) ،(١ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﻨﱠﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ ﺒـ)ﺃﻡ ﻋﻤﺭﹴ(.
ﺍ ﹾﻟ ﹶ

ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  .ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻗﻴﺴﺎﹰ

ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ

)(٢

 .ﻓﻬل ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؟ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ

ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﺩﻻﻟﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ(؟ .ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎ
ﻓﻨﻴﺎﹰ .ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻗﻁﻌﺕ ﺯﻤﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴل ﺤﺘﱠﻰ

ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻓﺄﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ ﺒﻔﻀل ﻋﻤﻕ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ،ﻭﻓﻨﻴﺔ ﺃﺸﻌﺎﺭﻩ،
ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻬﺎ .
ل ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ
ﺇﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ  :ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎ َ
ﻲ ؛ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻪ ،ﻭﻟﺸﻬﺭﺘﻪ ﻋﻨﺩﻫﻡ ،ﻟﻡ
)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺒﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺤﻘﻴﻘ 
ﹸﺘ ﹾﺫ ﹶﻜ ﺭ ﺃﺼﻭﻟﹸـ ﻪ  .ﻟﻌﻠﱠﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ )ﻜﺭﻤﺔ( ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ
ﻗﺒﻴﻠﺔ ) ﻤ ﹾﺫﺤﺞ(  .ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺼﹸﻠ ﻪ ﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﻭﺼل
ﻥ
ﻑ ،ﺃﻭ ﺃﻟﺠﺄﻫﻡ ﺍﻟﻭﺯ 
ﺇﻟﻴﻨﺎ ،ﻭﻭﻅﱢﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗ ﹸ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓﹰ  .ﻷﻨﻪ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ

ﺒﻬﺎ؛ ﻭﻟﻌلﱠ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺠﻤﺎﹰ ﻴﻬﺘﺩﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ،ﺃﻭ
ﺩﻭﺍﺀ ﻴﺸﹾﻔﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴل  .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻭﻜﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ _ﺒﺈﺫﻥ

ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ_.




ﺨﻠﺕ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﺘﻰ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻼﺫﹰﺍ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻡ ﺸﺘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ،

ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﹰ ،ﻭﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ،ﻤﺎ ﻴﺸﻲ ﺒﺒﻌﺩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ؛ ﻟﻜﻨﻨﺎ

) (١ﺫﻡ ﺍﻟﻬﻭﻯ ٣٨١ :
) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ٤١/٢١ :
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ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ﻴﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ
ﺭﺤﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ )ﻗﻴﺼﺭ( ،ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﺭ ﻓﻴﺫﻜﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺜل
)(١

ﻗﻭﻟﻪ

:

ﺴﺒﺎﺴ ﹸﺔ ﺍﺒﻨ ﹸﺔ ﻴﺸـﻜﺭﺍ
ﻗﺭﻴﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﺒ 

ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻴ ُل ﺇﻥ ﺃﻤﺴﻰ ﻭﻻ ﺃ ﻡ ﻤﺎﻟـﻙ

ﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻴﺸﻲ
ﺤ ﹾ
ﻓﺈﻥ ﺼ 
ﺒﻀﻴﺎﻉ ﺃﺼﻠﻬﺎ  .ﻓﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺘﻤﺜل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻴﺤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﻭﻴﺘﻤﻨﱠﻰ ﻋﻭﺩﻫﺎ .
ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻤﺭﺅ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﺃﻴﻀﺎ

)(٢

:

ﻙ
ﻗﻔﺎ ﻓﺎﺴﺄﻻ ﺍﻷﻁﻼ َل ﻋﻥ ُﺃﻡ ﻤﺎﻟـ 

ﻭﻫل ﺘﹸﺨﺒﹺ ﺭ ﺍﻷﻁﻼ ُل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺘﹼﻬﺎﻟﹸـﻙ

ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺫﻜﺭ ﻜﻨﻴﺔﹰ ﻴﻘﺼﺩﻫﺎ  .ﻓــ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ(
ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﻁﻼل ﻓﻲ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ

ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ .ﻓﺎﻟﻨﻔﺱ ﻫﺎﻟﻜﺔ ،ﻭﻤﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻷﻁﻼل ،ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻤﺎﺽﹴ،

ﻭﻤﻌﺎﺩﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺨﺎلٍ ﻤﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ .
ﻟﻌلﱠ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ )ﺘﺄﺒﻁ ﺸﺭﺍﹰ( ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻅﱠﻔﻭﺍ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ):(٣

ﻏﺒـﺭﺍ
ﺙ َﺃ ﹾ
ﺕ َﺃﺸﹾـ ﻌ ﹶ
ﹶﺘﻘﹸﻭ ُل ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤ ﹶ

ﻥ ُﺃ ﻡ ﻤﺎﻟِـﻙ
ﻥ ﻤـ 
َﺃ ﹶﻻ ﻋﺠﹺﺏ ﺍ ﹾﻟﻔ ﹾﺘﻴﺎ 

ﻥ ﺴﺎﻕ ﺇﺒﻼﹰ ﻟﺒﻨﻲ ﻟﻴﺙ ،ﻭﻗﺘل ﻏﻼﻤﺎﹰ ﻟﻬﻡ
ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺒﻌﺩ ﺃ 
 .ﻓﺎﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻴﻨﺎﹰ ،ﻭﻻ ﻴﺴﻴﺭﺍﹰ  .ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺘﻲ

) (١ﺸﻤﺱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺩﻭﺍﺀ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،٥٤٣٩/٨ :ﻭﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ ) ٦٨ :ﺃﻡ ﻫﺎﺸﻡ(،
ﺘﺢ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ ،ﻁ) ،٥ﺩ .ﺕ( .
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ  . ٤٦٦ :ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﺭﺓ ،ﻭﻴﻨﻅﺭ:
ﺠﻤﻬﺭﺓ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ . ١٢ :

) (٣ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺘﺄﺒﻁ ﺸﺭﺍ ﻭﺃﺨﺒﺎﺭﻩ  ،٩٨ :ﺘﺢ  :ﻋﻠﻲ ﺫﻭ ﺍﻟﻔﻘﺎﺭ ﺸﺎﻜﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٨٤ ،١ﻡ .
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ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ  .ﻨﺴﺘﺩل ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ )ﻋﺠﺏ ،ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﺃﺸﻌﺙ ،ﺃﻏﺒﺭﺍ(ﻭﻫﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ
ﺤﻘلٍ ﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ )ﺍﻟﺤﺭﺏ(  .ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺕ ﺁﺨﺭ ﻟﻴﺒﻴﻥ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ):(١

ﻲ ﺇﻻﱠ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻨـﺎ
ﻭ ﹶﻟﻤﺎ ﺃﺒـﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻴﺜـ 

ﺽ ﻋ ﺭﻀﻲ َﺃ ﻭﻓﹶـﺭﺍ
ﻥ ﺍ ﹾﻟ ﻌ ﺭ 
ﺕ ﻭﻜﹶﺎ 
ﺼﺒ ﺭ ﹸ

ﻓﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺘل .

ﻥ ﻴﻘﻭل ):(٢
ﺇﻟﻰ ﺃ 

ﻥ ﹶﻗﻤﻴﺼـ ﻪ
ﺕ ﹶﻟ ﻪ ﺤﺘﱠـﻰ ﻜﹶـ َﺄ 
ﺩ ﹶﻨ ﻭ ﹸ

ﺼ ﹸﻔﺭﺍ
ﻀﺢﹺ ﺍ َﻷﺨﹶﺎﺩﻉﹺ ﻋ 
ﻥ ﹶﻨ 
ﺸﺭﺏ ﻤ 
ﹶﺘ ﹶ

ﺙ ﺒﻥ ﺒﻜﹾـﺭﹴ ﺒﹺ َﺄﻨﱠﻨﹶـﺎ
ﻥ ﻤ ﺒﻠﻎﹲ ﹶﻟ ﻴ ﹶ
ﹶﻓﻤ 

ﺨـﺎ ﻫ ﻡ ﻴ ﻭﻡ ﹶﻗـ ﺭﻥﹴ ﻤ ﻌﻔﱠـﺭﺍ
ﹶﺘﺭ ﹾﻜﻨﹶﺎ َﺃ ﹶ

ﻭﻴﻭﻅﻑ ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ):(٣

ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻲ ﺸﻴﺌﺎﻥ ﻴـﺎ ُﺃﻡ ﻤﺎﻟـﻙ

ﺨﻴـﺭﺍ
ﻓﺈﻥ ﻟِﺠﺎﺭﹺﻱ ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻤـﺎ ﹶﺘ ﹶ

ﻥ ﻏﻴ ﺭ ﻭﺍﺤﺩ
ﻥ ﻟﻡ ﻴ ﹸﻜ 
ﻭﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺇِ 

ﺃﺭﺍﻩ ﻟﻪ ﺃﻫـﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤ ﹾﻘﺘـﺭﺍ.

ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻼﺌﻤﺔ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ
ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻡ ﺒﺈﻴﺜﺎﺭ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺩﻻﻟﺔ )ﺃﻡ
ﻤﺎﻟﻙ( ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ  .ﻓـ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻫﻨﺎ
ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻌﺯﺓ ،ﻭﺭﻓﻌﺔ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ .ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎ ﺀ ﻟﻠﻌﺭﻑ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ،ﻭﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺼﺭ ﻟﻬﻤﺎ” ﻓﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﻡ
ﻤﺘﻼﺯﻤﺎﻥ؛ ﻓﺎﻟﺸﺠﺎﻉ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻀﺤﻴﺎﹰ ﺒﻘﻭﺘﻪ ﺒل ﺒﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﻀﺤﻲ

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺘﺄﺒﻁ ﺸﺭﺍ ﻭﺃﺨﺒﺎﺭﻩ . ١٠١ ::
) (٢ﻡ .ﻥ . ١٠٣_١٠٢ :
) (٣ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ،١١٠_١٠٩ :ﺒﺸﺭﺡ ﺃﺒﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﻤﺩﺭﻙ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ،ﺘﺢ  :ﺩ٠ﺤﻨﺎ

ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺠﺘﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻁ ١٩٩٤ ،١ﻡ .ﺍﺴﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﺎ
ﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺜﻼﺜﺎﹰ  :ﻤﺎﺼﺤﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻟﻪ ،ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﻐﻴﺭﻩ ،ﻭﻤﺎ ﻨﺴﺏ ﻟﻪ

ﺨﻁﺄ .ﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺼﺤﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻟﻪ ،ﻭ ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ . ٣٤٩/١١ :
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ﺒﻤﺎﻟﻪ“) .(١ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ،ﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻤﺜل
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ  .ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ(ﻤﻌﺎﺩﻻﹰ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ .
ﻭﻴﻭﻅﱢﻑ )ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ( ﻜﻨﻴﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺒﺎﻟﻜﺭﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ

ﻗﻭﻟﻪ):(٢

)(٣

ﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭ
ﺴﻠﻲ ﺍﻟﻁﺎﺭ ﹶ

ﻙ
ﻴﺎ ُﺃﻡ ﻤﺎﻟـ 

ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺘﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﻱ ﻭﻤﺠـﺯﹺﺭﻱ

ﺃﻴﺴ ﻔ ﺭ ﻭﺠﻬـﻲ ،ﺇﻨـﻪ ﺃﻭل ﺍﻟﻘـﺭﻯ

ﻭﺃﺒ ﹸﺫ ُل ﻤﻌﺭﻭﻓﻲ ﻟـﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﻜﹶـﺭﻱ

ﻭﺍﻟﻜﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘلﱡ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻠﱠﻰ ﺒﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻠﺒﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﻫﻭﺍﻫﺎ ،ﻭﺇﻴﺜﺎﺭ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ،ﻭﺼﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺒﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﻤﻴﻥ .ﻭﻜﺭﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻘﻠﺘﻬﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺎﻷﻜﻑ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ  .ﻓﺎﻷﻟﻔﺎﻅ)ﺍﻟﻁﺎﺭﻕ ،ﺍﻟﻤﻌﺘﺭ ،ﻗﺩﺭﻱ،

ﻤﺠﺯﺭﻱ ،ﺍﻟﻘﺭﻯ ،ﻤﻌﺭﻭﻓﻲ(ﻜﻠﱡﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﺸﺞ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ )ﺍﻟﻜﺭﻡ( ،ﻭ)ﺃﻡ
ﻤﺎﻟﻙ( ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺫﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﻠﻪ ﻓﻲ

ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﺓ .
ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻷﻫﺘﻡ

)(٤

ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ

)(٥

:

ﺫﺭﻴﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺨ َل ﻴـﺎ ﺃﻡ ﻤﺎﻟـﻙ

ﻕ
ﻟﺼﺎﻟﺢﹺ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠـﺎ ِل ﺴـﺭﻭ ﹸ

ﺕ ﺒـﻼ ﺩ ﺒﺄﻫﻠﻬﹺـﺎ
ﹶﻟﻌ ﻤﺭﻱ ﻤﺎ ﻀﺎ ﹶﻗ ﹾ

ﻕ
ﻕ ﺍﻟﺭﺠـﺎ ِل ﺘﻀـﻴ ﹸ
ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺨـﻼ ﹶ

) (١ﺍﻟﻔﺘﻭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ :ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ٨٨ :
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ  ،٧٨ :ﺘﺢ :ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 ١٩٩٨ﻡ.
) (٣ﺍﻟﻤﻌﺘﺭ  :ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻟﻠﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﺄل .
) (٤ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻷﻫﺘﻡ ﺒﻥ ﺴﻤﻲ ﺒﻥ ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﻤﻨﻘﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﻘﺎﻋﺱ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻜﻌﺏ ﺒﻥ
ﺯﻴﺩ ﻤﻨﺎﺓ ﺒﻥ ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﺭﻱ ،ﺃﺒﻭ ﻨﻌﻴﻡ .ﻭﻴﻘﺎل ﺃﺒﻭ ﺭﺒﻌﻲ .ﻭﺍﺴﻡ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻷﻫﺘﻡ ﺴﻨﺎﻥ.
ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺨﻁﻴﺒﺎ ﺠﻤﻴﻼ ،ﺒﻠﻴﻐﺎ ﺸﺎﻋﺭﺍ ،ﺸﺭﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻤﻪ  .ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ .٤٩٧/٤ :
) (٥ﻡ .ﻥ . ٤٩٧/٤ :
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ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻬﺎ؛ ﻓﻴﻨﻬﺭﻫﺎ
ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻓﻌل ﺃﻤﺭ )ﺫﺭﻴﻨﻲ( ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺭ ﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺨﺎﻁﺒﺎﹰ ﻟﻬﺎ  .ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻴﺼﻭﺭ ﺼﺭﺍﻋﺎﹰ ﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺸﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ،ﻭﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ

ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ؛ ﻭﻟﻌلﱠ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺎﻟﻴﺔ،

ﻭﻫﻲ )ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل( ﻓﻔﻲ ﺍﻹﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺭﻗﻡ )(١٩١٤ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ )ﺃﻡ ﻫﻴﺜﻡ( ،ﻭﻓﻲ
ﺃﺴﺩ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺭﻗﻡ ) (٣٨٦٨ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ )ﺃﻡ ﻫﺎﺸﻡ( .ﻭﺍﺴﻤﺎ )ﻫﻴﺜﻡ( ،ﻭ)ﻫﺎﺸﻡ( ﺃﻗﺭﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﻡ ﻤﻥ )ﻤﺎﻟﻙ( ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﻭﻏﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ

ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ،ﻭﺒﻌﺩﺕ ﺍﻟﺸﱢﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﻭﻟﻪ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻓﺎﺴﺘﺠﺎﺯﻭﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻌﺭ .

 
 

ل ﻨﺹ ﺃﺒﻲ ﺫﺅﻴﺏ ﺍﻟﻬﺫﻟﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻅﱠﻑ ﺩﻻﻟﺔ
ﻟﻌ ﱠ
)ﺃُﻡ ﻤﺎﻟﻙ(ﻓﻬﻭ ﺸﺎﻋﺭ ﻤﺨﻀﺭﻡ  .ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻬﻭﻯ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺴﻠﻡ ﺩﻋﺘﻪ

ﺕ
ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ؛ﻓﺄﺒﻰ) ،(١ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﺩ ﺃُﺨ ﹶﺫ ﹾ
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﱢﻌﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﻔﺕ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ _ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ

ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ_ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  .ﻭﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﺼﻭل

ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺄﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ،ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺭﺜﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﻪ) ،(٢ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻊ
ﺤ ﹶﻨﻴﻥ( ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ) ،(٣ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻨﺸﺩ ﻓﻴﻬﺎ):(٤
ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ) 

ﹶﻓ ﹶﻠ ﻴﺱ ﹶﻜ ﻌ ﻬﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭﹺ ﻴـﺎ ُﺃﻡ ﻤﺎﻟِـﻙ

ﺕ ﺒﹺﺎﻟﺭﻗﹶـﺎﺏﹺ ﺍﻟﺴﻠﹶﺎﺴـ ُل
ﻥ َﺃﺤﺎﻁﹶـ ﹾ
ﻭ ﹶﻟ ﻜ 

ﻭﻋﺎﺩ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔﺘﹶﻰ ﻜﹶﺎ ﹾﻟ ﹶﻜ ﻬلِ ﹶﻟ ﻴﺱ ﺒﹺﻘﹶﺎﺌِـ ٍل

ﺴ ﹶﺘﺭﺍﺡ ﺍ ﹾﻟﻌـﻭﺍﺫُ ل
ﺸ ﻴﺌًﺎ ﻭﺍ 
ﻕ ﹶ
ﺴﻭﻯ ﺍ ﹾﻟﺤ ﱢ

) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ،١٢١/٨ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ. ٣٠١/٧ :
) (٢ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﺃﺥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ . ٣٩/٢ :

) (٣ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﻻﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ  . ٤٧٣/٢ :ﻭﻓﻴﻬﺎ )ﺃﻡ ﺜﺎﺒﺕ(  .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ :
 ٣٩/٢ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﺃﺥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ .
) (٤ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻬﺫﻟﻴﻴﻥ  :ﻕ ،١٥٠/٢ﺸﺭﺡ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻬﺫﻟﻴﻴﻥ . ١٢٢٣ :
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?????? ????? ?? ???? ?? ???? ????:



ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻤﺘﺜل ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺤﻨﻴﻨﻪ
ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺘﻴل ،ﻭﻜﺎﻥ ﻜﺭﻴﻤﺎﹰ ﺸﺠﺎﻋﺎﹰ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻲ ﺒﻪ
ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻷﻭل ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ؛ ﻓﻘﺩ ﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻨﻭﺍﻫﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻟﺴﻼﺴل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ

ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ؛ ﺒﻔﻀل ﻤﺎ ﺃﺸﺎﻋﻪ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ
ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻨﻭﺭﹴ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻭﺍﻟﻜﻬل ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ،

ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ؛ ﻓﻘﺩ ”ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻷﻭﺘﺎﺭ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻬﺎ“) .(١ﻭﻗﺩ

ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ ﻀﻤﻥ ﺤﻘﻠﻴﻥ ﺩﻻﻟﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻥ ﻴﺸﻴﺎﻥ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ

ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  .ﻴﻤﺜل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ،ﻭﺒﻜﺎﺀ ﺍﻟﻘﺘﻴل ،ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ
ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﺘﻠﻪ ،ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ )ﻋﻬﺩ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ،ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ ،ﺍﻟﻔﺘﻰ ،ﺍﺴﺘﺭﺍﺡ ،ﺍﻟﻌﻭﺍﺫل(ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﺘﻭﺍﺸﺞ ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ )ﺃﺤﺎﻁﺕ ،ﺍﻟﺭﻗﺎﺏ ،ﺍﻟﺴﻼﺴل ،ﺍﻟﻜﻬل ،ﺍﻟﺤﻕ(.
ﻟﻴﻤﺜل ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﻘل  .ﻭﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻟﻪ  .ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ )ﺃﻡ
ﻤﺎﻟﻙ( ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ  .ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ ،ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل .
ﺤﺩ ،ﻴ ﺒﻜﻲ ﹶﻗ ﹾﺘﻠﹶﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ
ﻥ ﺍﻟﺯ ﺒ ﻌﺭﻯ ﻓﻲ ﻴ ﻭﻡﹺ ُﺃ 
ﻋ ﺒﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺒ 
ل 
ﻭﻗﹶﺎ َ

ﻤﻁﻠﻌﻬﺎ):(٢

ﻉ
ﺤ ﺒلِ ﺍﻟﺸﱠﺒﺎﺏﹺ ﹸﻗﻁﹸـﻭ 
ﻥ 
ﻥ ﻤ 
ﻭ ﹶﻗ ﺩ ﺒﺎ 

ﻉ
ﻥ ﻤ ﹾﻘ ﹶﻠ ﹶﺘﻴـﻙ ﺩﻤـﻭ 
ﺕ ﻤـ 
َﺃﻟﹶﺎ ﹶﺫﺭ ﹶﻓ ﹾ

ﻭﺤﻴﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻴﻭﻅﻑ ﺩﻻﻟﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻼﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻴﻘﻭل):(٣

ﻥ ﻫْ ل َﺃﺘﹶـﻰ ُﺃ ﻡ ﻤﺎﻟِـﻙ
ﻓ ﹶﺫ ﺭ ﺫﹶﺍ ﻭﻟﹶﻜ 

ﺙ ﻴﺸـﻴ ﻊ
ﺙ ﹶﻗ ﻭﻤﻲ ﻭﺍ ﹾﻟﺤـﺩﻴ ﹸ
َﺃﺤﺎﺩﻴ ﹸ

ﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﻤﻥ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﺴﺒﻴﻼﹰ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺜﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﺨﺎﺭ ﺒﻘﺘل ﻤﻥ
ل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ )ُﺃﺤﺩ(  .ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻭﺠ ﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻨﻘل ﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ،
ﹸﻗﺘَ 

) (١ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ . ٣٩/٢ :
) (٢ﺴﻴﺭﺓ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ . ١٤١/٢ :
) (٣ﻡ .ﻥ١٤١/٢ :
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ﻭﻟـِﻤﺎ ﺘﻤﺜﱢﻠﻪ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻤﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺠﺴﺭﹰﺍ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻨﻪ ،ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ .
ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓﹲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﺨ ﱠﻔﺔ ،ﻭﺭﺸﺎﻗﺔ. 
ﻓﻴﻘﻭل

ﻁﻴﺌﺔ ﻓﻴﺫﻜﺭ ﺃﻴﺎﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﺒﺎ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ؛
ﺤﹶ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟ 

)(١

:

ﹶﻓﺒــ ﺭﻙ ﻓــﻭﺍﺩﻱ ﻭﺍﺴــﻁ ﹶﻓ ﻤﻨــﻴ ﻡ

ﻙ
ﻋﻔﺎ ﺍﻟﺭﺱ ﻓﺎﻟﻌﻠﻴﺎ ﺀ ﻤﻥ ﺃﻡ ﻤﺎﻟـ 

ﻓـ )ﺍﻟﺭﺱ ،ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺀ ،ﺒﺭﻙ ،ﻭﺍﺩﻱ ﻭﺍﺴﻁ  .ﻤﻨﻴﻡ(ﺃﻤﺎﻜﻥ ،ﻭﺩﻻﻟﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻫﻨﺎ
ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺯﻋ ﹰﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔﹰ ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻤﻨﺎﹰ ﺠﻤﻴﻼﹰ .
ﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﻭﺭ):(٢
ﻭﻴﻘﻭل 

ﻙ
ﺕ ﻤﺭﺁ ﹸﺘﻬـﺎ ُﺃﻡ ﻤﺎﻟـ 
ﻟﻘﺩ ﻅﻠﻤـ ﹾ

)(٣

ﺃﺭﺘﹾﻬﺎ ﺒﺨﺩﻴﻬﺎ ﻏﹸﻀﻭﻨﺎﹰ )(٤ﻜﺄﻨﱠﻬـﺎ

)(٥

ﺒﻤﺎ ﻻﻗـﺕ ﺍﻟﻤـﺭﺁ ﹸﺓ ﻜـﺎﻥ ﻤﺤـﺭﺩﺍ

ﻤﺠﺭ ﻏﹸﺼﻭﻥ ﺍﻟﻁﱠﻠﹾﺢ ﻤﺎ ﺫﹸﻗﻥ ﻓﹶﺩﻓﹶـﺩﺍ

ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ؛ ﻓﻴﺴﺘﺩﻋﻲ
)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ؛ﺒﻔﻀل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﺇﻴﻨﺎﺱ،

ﻭﻤﺘﻌﺔ  .ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﺒ ﺭ ﻤﺄﺨﺫﻩ ﺤﺘﱠﻰ ﺒﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﻟﻤـﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻟﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﺕ ﺒﺠﻤﺎل
ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ،ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ  .ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺴﻴﻠ ﹰﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴل

ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ  .ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ .

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻁﻴﺌﺔ  ،٣٨٩ :ﺘﺢ :ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﻁﻪ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
)ﺩ.ﺕ(.
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﻭﺭ  ،٧٩ :ﺘﺢ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻴﻤﻨﻲ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،
ﻤﺼﺭ ١٩٦٥ ،ﻡ .ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻷﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ١٤١/١ :
) (٣ﻤﺤﺭﺩﺍ  :ﻤﻌﻭﺠﺎ

) (٤ﺍﻟﻐﹸﻀﻭﻥ :ﻤﻜﺎﺴﺭ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﱠﺼﻴلِ  .ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ )ﻏﻀﻥ(
) (٥ﺍﻟﻔﹶﺩﻓﹶﺩﺓ  :ﺼﻭﺕ ﻜﺎﻟﺤﻔﻴﻑ ﻓﹶﺩ ﻴﻔﺩ ﻓﹶﺩﺍﹰ ﻭﻓﹶﺩﻴﺩﺍﹰ ﻭﻓﹶﺩﻓﹶﺩ ﺇِﺫﺍ ﺍﺸﺘﺩ ﺼﻭﺘﹸﻪ .ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ)ﻓﺩﺩ( .ﺸﺒﻪ
ﻏﻀﻭﻥ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﺒﻐﺼﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺼﻠﺏ .
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)(١

ﻭﻴﻘﻭل ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺍﻟﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺯﻨﻲ :
ﺃﻻ ﻟﻴﺕ ﺸﻌﺭﻱ ﻫل ﺒﻜﺕ ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ،

ﺕ ﻟـﻭ ﻋـﺎﻟﻭﺍ ﹶﻨﻌﻴـﻙ ﺒﺎﻜﻴـﺎ!
ﻜﻤﺎ ﻜﻨ ﹸ

ﺇﺫﺍ ﻤﺕﹼ ﻓﺎﻋﺘﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﻓﺴـﻠﹼﻤﻲ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡُ ،ﺃﺴﻘﻴﺕ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻐﻭﺍﺩﻴﺎ

ﻴﺒﻐﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺩﻋﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ(

ﻓﺘﻘﻤﺼﺕ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻟﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻜﻥ
ﻴﺒﺩﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺩﻭﺍﻉﹴ ،ﻤﻨﻬﺎ  :ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﺤﺴﺴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ،

ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺒﻌﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺯﻭﺝ  .ﻭﻴﺼﺢ ﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ
ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﻭل

ﺴﺒﺏ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ )ﻤ ﹾﺫﺤﺞ(.

ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ )ﻫﺩﺒﺔ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﺸﺭﻡ( ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ)،(٢

ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺘل )ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ( ﺍﻟﻌﺫﺭﻱ  .ﻭﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺫﻟﻙ ،ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ )ﺍﺒﻥ

ﺯﻴﺎﺩﺓ( ﻟﻡ ﻴﺤﺘﻠﻡ ﺒﻌﺩ؛ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ” .ﻭﻴﻘﺎل :ﺇﻨﻪ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ)ﺍﺒﻥ
ﺯﻴﺎﺩﺓ( ﻋﺸﺭ ﺩﻴﺎﺕ ﻓﺄﺒﻰ ﺇﻻ ﺍﻟ ﹶﻘﻭﺩ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻟﻨﺎ،
ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ ،ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻲ،

ﻭﻤﺭﻭﺍﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ“) ،(٣ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﺩﺨل ﺍﻟﺴﺠﻥ

ﻫﺩﺒ ﹸﺔ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﺸﺭﻡ ،ﺫﻜﺭ ﺯﻭﺠﻪ ﻓﻘﺎل ):(٤
ﻙ
ﺕ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻴﺎ ﺃﻡ ﻤﺎﻟـ 
ﻭﻟﻤﺎ ﺩﺨﻠ ﹸ

ﻑ ﻓﻲ ﺤﻠﻕ ﺴـﻤ ﹺﺭ
ﺫﻜﺭ ﹸﺘﻙ ،ﻭﺍﻷﻁﺭﺍ ﹸ

ﺢ ﺒـﻪ
ﻭﻋﻨﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻟﻡ ﺃﺒ 

ﺫﻜﺭ ﹸﺘﻙ ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌـﺭﺽ ﻟﻸﻤـﺭﹺ

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺍﻟﺭﻴﺏ  ٩٤ :ﺘﺢ  :ﺩ .ﻨﻭﺭﻱ ﺤﻤﻭﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ،ﻤﺴﺘل ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻌﻬﺩ
ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ١٥ﺍﻟﺠﺯﺀ  ،١ﻭﻴﻨﻅﺭ  :ﺠﻤﻬﺭﺓ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،٦١٣ :ﻭﻤﻌﺠﻡ
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ . ٥١١/١ :

) (٢ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ . ٧١/٤ :
) (٣ﻡ  .ﻥ . ٧٢/٤ :
) (٤ﻡ .ﻥ . ٧٢/٤ :
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ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺯﻭﺠﻪ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﻴﻠﺔﹰ ،ﻭﻗﻴل  :ﺇﻨﻪ ﺭﺃﻯ ﺜﻐﺭ
)ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ( ؛ﻓﺎﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ  .ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺯﻭﺝ
ﺒﻌﺩﻩ ﻏﻴﺭﺓﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺼﺭﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ” ،ﻓﺴﺄﻟﺕ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻬﻠﻭﻩ
ل
ﻗﻠﻴﻼﹰ ،ﺜﻡ ﺃﺘﺕ ﺠﺯﺍﺭﺍﹰ ،ﻓﺄﺨﺫﺕ ﻤﻨﻪ ﻤﺩﻴﺔ ،ﻓﺠﺩﻋﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﻨﻔﻬﺎ ﺜﻡ ﺃﺘﺘﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﺘ َ

ل
ﻤﺠﺩﻭﻋﺔ ﺍﻷﻨﻑ ،ﻭﻗﺎﻟﺕ :ﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ؟ ﻭﻗﻴل :ﺇﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺕ :ﺃﻫﺫﺍ ﻓﻌ ُ

ﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺤﺎﺠﺔﹲ؟ ﻓﻘﺎل :ﺍﻵﻥ ﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺕ“).(١

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺩﻻﻟﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺘﺩﻋﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺸﺩ

ﺍﻷﻤﻭﺭ ،ﻭﺃﺼﻌﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﻭﺃﻋﻤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  .ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺠﺩ
ﺸﺎﻋﺭﺍﹰ ﻤﺜل )ﻋﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺒﺭﺍﺀ( ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ،ﻴﺴﺘﺩﻋﻴﻬﺎ ﻟﺫﻜﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ  .ﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺵ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ؛
ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻪ ):(٢

ـﺎ ُﺃﻡ ﻤﺎ ِﻟ ـﻙ
ﺕ ﻴـ
ﻋ ﻤ ـ ﺭ ﹸ
ـﻲ 
ـﺎ ﹶﻟ ﻴ ﹶﺘ ﻨـ
َﺃ ﹶﻟـ

)(٣

ﺸ ﻴﺒﺎﻥﹺ
ﻥ ﹶ
ﹶﻜ ﻌ ﻤﺭﹺ َﺃﻤﺎﻨﹶﺎ ﺓ ﺒﻥﹺ ﹶﻗ ﻴﺱﹺ ﺒ ﹺ

ﺵ ﺤﺘﹶﻰ ﻗﻴـ َل ﻟﹶـ ﻴﺱ ﹺﺒﻤﻴـﺕ
ﹶﻟ ﹶﻘ ﺩ ﻋﺎ ﹶ

ﻥ ﹸﻜﻬـﻭلٍ ﻭﺸﹸـﺒﺎﻥﹺ
ﻭَﺃ ﹾﻓﻨﹶﻰ ﻓﺌَﺎﻤﺎ ﻤ 

ﺤ ﹾﻘﺒـﺔ
ﻥ ﺒﻌـﺩ ﺤـ ﺭﺵﹴ ﻭ 
ﺕ ﺒﹺﻪ ﻤ 
ﹶﻓﺤﻠﱠ ﹾ

)(٤

ﻥ
ﻥ ﺩ ﻫﻤـﺎ ﹺ
ﺼﺭﹺ ﺒ ﹺ
ﺕ ﺒﹺ ﹶﻨ 
ﺤﻠﱠ ﹾ
ﺩﻭ ﻴﻬﹺ ﻴﺔﹲ 

ﻋﺔﹰ
ﺱ ﺴﺎ 
ﻥ ﹶﻟ ﻡ ﻴ ﹾﻐﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
ﹶﻓ َﺄﻀﺤﻰ ﹶﻜ َﺄ 

ﺏ ﹶﻜﺘﱠـﺎﻥﹺ
ﺢ ﻓﻲ ﺴـﺒﺎ ِﺌ ﹺ
ﺭﻫﻴﻥ ﻀﺭﹺﻴ ﹴ

) (١ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ٧٢/٤ :
) (٢ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ  ،. ٢٦١/١ :ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ )ﺃﻡ ﺨﺎﻟﺩ( .ﻴﻨﻅﺭ  :ﻨﺴﺏ ﻤﻌﺩ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،١٦٠ /١ :
ﺘﺄﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ . ٥٤٥/١١ :
) (٣ﺃَﻤﺎﻨﹶﺎﺓﹸ ﺒﻥ ﻗﹶﻴﺱﹺ ﺒﻥﹺ ﺍﻟﹾﺤﺎﺭﹺﺙ ﺒﻥﹺ ﺸﹶﻴﺒﺎﻥ ﺒﻥﹺ ﺍﻟﹾﻌﺎﺘﻙ ﺒﻥﹺ ﻤﻌﺎﻭﹺﻴﺔﹶ ﺍﻟﹾﺄَﻜﹾﺭﻤﻴﻥ ،ﻭ ﹶﻓﺩ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﱠﺒﹺﻲ ﺼﻠﱠﻰ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺴﻠﱠﻡ ﻭﺃَﺴﻠﹶﻡ ﻭﻗﹶﺩ ﻜﹶﺎﻥ ﻋﺎﺵﹶ ﺩﻫﺭﺍ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ . ٧٠٢ :
) (٤ﻨﺼﺭ ﺒﻥ ﺩﻫﻤﺎﻥ :ﻴﻘﺎل ﺇﻨﻪ ﻋﺎﺵ  ١٧٠ﺴﻨﺔ ﻭﻋﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺸﺒﺎﺒﻪ! ﻭﻷﺤﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ) :ﻭﻨﺼﺭ ﺒﻥ

ﺩﻫﻤﺎﻥ ﺍﻟﻬﻨﻴﺩﺓ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ،ﺜﻡ ﻗﻭﻡ ﻓﺎﻨﺼﺎﺘﺎ ﻭﻋﺎﺩ ﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﺒﻴﻀﺎﻀﻪ

ﻭﺭﺍﺠﻌﻪ ﺸﺭﺥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻓﺎﺘﺎ( ﻭﺍﻟﻬﻨﻴﺩﺓ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺍﻟﻤﺌﺔ .ﻭﺍﻨﺼﺎﺕ :ﺍﺴﺘﻭﺕ ﻗﺎﻤﺘﻪ ﺒﻌﺩ
ﺍﻨﺤﻨﺎﺀ  .ﺍﻷﻋﻼﻡ . ٥/٣ :
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)(١

ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻫﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻟﻲ )ﺕ ﻨﺤﻭ ١٠٠ﻩ( ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ
ﺩﻻﻟﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻬﺠﺎﻨﻪ ﻟﻌﻠ ﻭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺸﺨﺹ ﻴﺩﻋﻰ ﺒــ)ﺍﻟﻔﻼﻓﺱ( ،ﻭﻫﻭ
ﻲ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻨﻬﺸل ،ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺭﺒﻴﻌﺔ
ﻜﻭﻓ 

ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ ،ﻓﻴﻘﻭل

)(٢

:

ﻙ
ﺃﻗﻠﹼﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠـﻭ ﻡ ﻴـﺎ ﺃ ﻡ ﻤﺎﻟـ 

ﺱ
ﻭﺫﻤﻲ ﺯﻤﺎﻨﺎﹰ ﺴﺎﺩ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻔﻼﻓـ 

ﻭﺴﺎﻉﹴ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥﹺ ﻟﻴﺱ ﺒﻨﺎﺼﺢﹴ

ﺱ
ﻭﻤﺤﺘﺭﺱ ﻤﻥ ﻤﺜﻠﻪ ﻭﻫﻭ ﺤـﺎﺭ 

ﻓـ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﱠﺎ ﻟﻤﻥ ﻜﺎﻥ
ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻼﹰ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ  .ﻟﻜﻥ )ﺍﻟﻔﻼﻓﺱ( ﻫﻨﺎ ﻏﺎﺵﱞ ﻟﺴﻴﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ

ﻭﻟﱠﺎﻩ ،ﻭﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺅﺘﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ  .ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)ﻭﺫﻤﻲ
ﺯﻤﺎﻨﺎﹰ ﺴﺎﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻼﻓﺱ( ﻟﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻴﻭﻉ ،ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻟﻔﻅﺔ
)ﺍﻟﻔﻼﻓﺱ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌ ﺩ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ،ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ،ﻓﻬﻲ
ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺒﻌﻴﻨﻪ .

ﺘﺭﺩ ﻜﻨﻴﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ،ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺯﻭﺠﺔﹰ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﺨﻁل ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ):(٣
ﻥ ﻴﺘﻬـﺩﺩﺍ.
ﻥ ﺃ
ﻟﺭﺍﺽﹴ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎ ﹺ

ﺕ ﺃﻡ ﻤﺎﻟـﻙ
ﻭﺇﻨﹼﻲ ﻏﺩﺍ ﹶﺓ ﺍﺴـﺘﻌﺒ ﺭ ﹾ

ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻸﺨﻁل ﻴﺩﻋﻰ )ﻤﺎﻟﻜﺎﹰ( ،ﻭﻗﺩ ﺒﻜﺕ ﺃﻤﻪ ﺤﻴﻥ ﺴﻤﻌﺕ

ﺒﺘﻭﻋﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻷﺒﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﺠﺎﺀ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ) ،(٤ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺃﺯﻤ ﺔ
ﻨﻔﺴ ﻴﺔ ،ﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ؛ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ
) (١ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻫﻤﺎﻡ ﺒﻥ ﻨﺒﻴﺸﺔ ﺒﻥ ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻟﻲ ،ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻤﺭﺓ ﺒﻥ ﺼﻌﺼﻌﺔ :ﺸﺎﻋﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ.
ﺃﺩﺭﻙ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ،ﻭﺒﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺎﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ،ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ .ﻟﻪ ﺃﺨﺒﺎﺭ .ﻭﻴﻘﺎل :ﺇﻨﻪ ﻫﻭ
ﺍﻟﹼﺫﻱ ﺒﻌﺙ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻻﺒﻨﻪ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ .ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﺎل ﻟﻪ " ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ " ﻟﺤﺴﻥ ﺸﻌﺭﻩ
 .ﺍﻷﻋﻼﻡ . ١٤٣/٤ :
) (٢ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ  ،١٢٢/١ :ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ. ٧٩/١ :

) (٣ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷﺨﻁل ،٧٤ :ﺘﺢ :ﻤﻬﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ،٢
 ١٩٩٤ﻡ  .ﻭﻴﻨﻅﺭ. ٣٤٢ :
) (٤ﻴﻨﻅﺭ :ﻡ .ﻥ. ٧ :
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ﺘﺠﻬﺵ ﺒﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﺇﻟﱠﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺸﻌﺭ ﺨﻁﺒﺎﹰ ﺠﻠﻴﻼﹰ ؛ﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻟـ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺯﻤﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ،ﻭﺍﻟﺭﺠﺎﺀ .
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل  :ﺇﻥ ﻤﺠﻨﻭﻥ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ

ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻓﻘﺩ ﺭﺍﺡ ﻴﻜﺭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﹺ ،ﺠﻌل ﺃﺒﺎ ﻓﺭﺝ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ﻴﻅﻥ ﺃﻥ) ﺃﻡ
ﺕ ﺒﻬﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻴﺔ  .ﻓﺤﻴﻥ ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺭﹺﻓ ﹾ
ﻤﺎﻟﻙ( ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﹴ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺇﻴﻐﺎل

ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎل ،ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﺴﻴﻐﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻁلﱡ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ(؛ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻤﻨﻘﺎﺩﺓ ﻟﻠﻌﻘل  .ﻭﻟﻌلﱠ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﻟﻴﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ” :ﻭ ﺍﷲ ﻴﺎ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡ ﺇﻥ
ﺕ ﺍﻟﺴﺘﺭ ﹶﺓ ﺃﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﻭ ﺩﺓ ،ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻟﻠﻌﺎﻗﺒﺔ“
ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻲ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻤﺎ ﺒﻘﻠﺒﻙ؛ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺠﺩ ﹸ

)(١

.

ﻓﺤﻴﻥ ﻴﺼﻁﺎﺩ )ﻗﻴﺱ( ﻅﺒﻴﺔﹰ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﻠﻰ ،ﺃﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺩ ﺤﻠﱠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ

ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ؛ ﻓﻴﺨﺎﻁﺒﻬﺎ ):(٢

ﺃﻴﺎ ﺸ ﺒ ﻪ ﻟﻴﻠﻰ ﻻ ﺘﹸﺭﺍﻋـﻲ ﻓـﺈﻨﻨﻲ

ﻕ
ﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﻭﺵﹺ ﺼﺩﻴ ﹸ
ﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤ 

ﺃﻗﻭل ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻘﺘﹸﻬﺎ ﻤـﻥ ﻭﺜﹶﺎﻗﻬـﺎ

ﻕ
ﻥ ﺸـﻜﺭﺕ ﻋﺘﻴـ ﹸ
ﺕ ﻟﻠﻴﻠـﻰ ﺇ 
ﻓﺄﻨ ﹶ

ﻓﻌﻴﻨﺎﻙ ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ ﻭﺠﻴـﺩﻙ ﺠﻴـﺩﻫﺎ

ﻕ
ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﻋﻅﻡ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﻤﻨﻙ ﺩﻗﻴـ ﹸ

ﻭﻴﺨﺘﻤﻬﺎ ﺒﺒﻴﺕ ﻴﺴﻤﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ،ﻭﻫﻭ”ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻨﻲ ﺒﻨﻔﺴﻪ،
ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﺭﺏ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺜل“

)(٣

ﻕ
ﺕ ﻤـ ﹾﻨ ﹸﻜ ﻡ ﻋﻠـﻲ ﺘﹶﻀـﻴ ﹸ
ﺤﺒ ﹾ
ﺒﻤﺎ ﺭ 

ﻭﻜﺎﺩ ﺒـﻼ ﺩ ﺍﻟﻠﹼـﻪ ﻴـﺎ ﺃ ﻡ ﻤﺎﻟـﻙ

ﻥ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﺒﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺭﻭﺙ ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ،ﻭﺃﺼﺎﻟﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ
ﻓﺈ 

ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻷﻥ ﻴﺒﺩل ﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻤﻤﺎ
) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻗﻴﺱ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﺡ  ،١١٠ :ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺒﻲ ،ﺘﺢ :ﻴﺴﺭﻯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ ١٩٩٩ ،١ﻡ.

) (٢ﻡ .ﻥ . ٤٥ :
) (٣ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻓﺤﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ٣٦٠/١ :
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ﺃﻜﺴﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ )ﻏﻴﺭﻴﺔ( ﻟﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  .ﻓﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ”ﺍﻟﺘﺤﻡ
ﺏ ،ﻭﺨﻑﱠ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻥﹺ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ،
ﻉ ،ﻭﺍﺭﺘﺎﺤﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻠﻭ 
ﺒﺎﻟﻌﻘﻭل ،ﻭﻫﺸﱠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺴﻤﺎ 
ﻭﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺫﻜﺭ ﻩ ،ﻭﻋﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺨﻁ ﺭ ﻩ“

)(١

ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﺩﻻﹰ ﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ
ﻭﻗﺩ ﻤﻀﻰ ﻴﺸﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺢ ﺃ 

ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺼﺭﺍﻋﻪ ﻤﻌﻬﺎ؛ ﻓﻴﻘﻭل

)(٢

ﺃﻻ ﺇﻨﱠﻤﺎ ﻏـﺎﺩﺭﺕ ﻴـﺎ ﺃﻡ ﻤﺎﻟـﻙ

ﺏ.
ﺢ ﻴـﺫﻫ ﹺ
ﺏ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﻴ 
ﺼﺩﻯ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﺘﺫﻫ 

:

ﻥ ﻴﺭﻯ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ؛ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ
ل ﺇﻨﺴﺎ ﹴ
ﻓﻜ ﱡ

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  .ﻭﻗﺩ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻨﻔﺴﻪ )ﺼﺩﻯ (ﻓﺘﺂﺼﺭﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﻊ
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ
ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ؛ ﻓﻀ ﹰ
ﻲ ﺍﻟﻠﻴﻥ )ﺍﻷﻟﻑ ،ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ( ،ﻭ)ﺍﻟﻤﻴﻡ ،ﺍﻟﻨﻭﻥ( ،ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ
ﺤﺭﻓ 

ﺍﻟﻌﺭﺏ  .ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ )ﺘﺫﻫﺏ ،ﻴﺫﻫﺏ( ،ﻭﻤﺎ ﻴﻀﻔﻴﻪ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻟﻺﺤﺴﺎﺱ
ﺒﺎﻷﻟﻡ .
ﻭ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺁﺨﺭ

)(٣

:

ﺃﺸﺎﺏ ﻓﻭﻴﺩﻱ) ،(٤ﻭﺍﺴﺘﻬﺎﻡ ﻓﺅﺍﺩﻴـﺎ

ـﺎ ﺃﻡ ﻤﺎﻟ ـﻙ
ﺕ ﻴـ
ـﺫﻱ ﺃﻤﻠ ـ ﹸ
ﺇﻥ ﺍﻟـ
ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ

)(٥

:

ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎ َل ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻴﺎ ُﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ
)(٦

ﻭﻗﻭﻟﻪ

ﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺎﺕ ،ﻭﺸﺎﻨﻴﺎ .
ﻓﺸﺄ 

:
ﻓﻤﺎ ﻅﻌﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻓﺅﺍﺩﻴﺎ .

ﺏ ﻴـﺎ ُﺃﻡ ﻤﺎﻟـﻙ
ﻟﺌﻥ ﻅﻌﻥ ﺍﻷﺤﺒﺎ 

) (١ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ . ٨_٧/٢ :
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ . ٨١ :
) (٣ﻡ  .ﻥ . ١٢٤ :
) (٤ﺠﺎﻨﺒﺎ ﺍﻟﺭﺃﺱ .

) (٥ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ . ١٢٥ :
) (٦ﻡ .ﻥ . ٢٦ :
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ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺤﻅﱡﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ،ﻭﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺫﻴﻭﻉ .ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﺠﻨﻭﻥ ﻟﻴﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺴﺦ ﺩﻻﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ،
ﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎ ﹶﺓ ،ﻭﻓﺸﻠﹶﻪ ﻓﻲ
ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻴﺩﺍﻨﻬﺎ ،ﺒﺎﻟﻐﺯل ﺍﻟﻌﻔﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻜﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎ 

ﺍﻟﻅﻔﺭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﻲ ،ﻭﺍﻷﺤﻼﻡ  .ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻪ .

ﻭﺴﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ_ ﺒﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﷲ_ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﻪ )ﻗﻴﺱ ﻟﻴﻠﻰ(
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻴﺭﻯ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺯل ﺍﻟﻌﻔﻴﻑ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺭ

ﺍﻟﻌﻔﻴﻑ ،ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻐﺯل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ؛ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ
ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ  .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻜﻔل ﺒﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ .

 
 

ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﻀﺭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺸﺎﻋﺭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺸﻌﺭﻫﻤﺎ ﻴﻌ ﺩ

ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ،ﻫﻤﺎ :
ﺃﺒﻭ ﻨﺨﻴﻠﺔ

)(١

)ﺕ ﻨﺤﻭ ١٤٥ﻫـ( ،ﻭﺍﺒﻥ ﻤﻴﺎﺩﺓ))(٢ﺕ  ١٤٩ﻫـ(.

ﻑ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﺩﺤﻴﺔ ،ﻓﻘﺎل ):(٣
ﺃﻤﺎ )ﺃﺒﻭ ﻨﺨﻴﻠﺔ( ﻓﻘﺩ ﻭﻅﱠ ﹶ

ﻴــﺎ ﺩﺍﺭ ﺃ ﻡ ﻤﺎﻟــﻙ ﺃﻻ ﺃﺴــﻠﻤﻲ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻤﻘـﺎﻡ ﻭﺃﻨﻌﻤـﻲ

ﻜﻴﻑ ﺃﻨﺎ ﺇﻥ ﺃﻨـﺕ ﻟـﻡ ﹶﺘﻜﹼﻠﻤـﻲ

)(٤

ﺒﺎﻟﻭﺤﻲ ﺃﻭ ﻜﻴﻑ ﺒﺄﻥ ﺘﺠﻤﺠﻤـﻲ

ﻓﻼ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴ ﹸﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔﹰ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺎﻀﻴﺔ ﺫﻫﺒﺕ ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻷﻁﻼل .
ﻭﻫﻭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻭﺠﺩﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  .ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻫﺎ
) (١ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻨﻴﺘﻪ ،ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﻤﻪ ﻓﻬﻭ)ﻴﻌﻤﺭ ،ﺤﺯﻥ ،ﺍﻟﺠﻨﻴﺩ ،ﺤﺒﻴﺏ( ﻤﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﻴﻥ،ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺭﻩ ﺍﻟﺭﺠﺯ ،ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺢ  .ﻴﻨﻅﺭ  :ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ،
ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ ،٦٣ :ﺘﺢ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺍﺝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ١٩٨١ ،ﻡ .
) (٢ﻤﻴﺎﺩﺓ ﺃﻤﻪ ،ﻭﻫﻭ :ﺍﻟﺭﻤﺎﺡ ﺒﻥ)ﺃﺒﺭﺩ ،ﻴﺯﻴﺩ ،ﺜﺭﻴﺎﻥ ،ﺃﺭﺜﺩ( ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻤﺭﺓ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ
ﺫﺒﻴﺎﻥ  .ﺸﺎﻋﺭﺒﺩﻭﻱ ،ﻤﻁﺒﻭﻉ ،ﻤﻜﺜﺭ .ﻴﻨﻅﺭ  :ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ . ١٠٥ :

) (٣ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ . ٤١٨/٢٠ :
) (٤ﺠﻤﺠﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺘﹶﺠﻤﺠﻡ ﺇِﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻜﻼﻤﻪ .ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ) :ﺠﻤﺠﻡ(.
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ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﺯﻡ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ  .ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ
ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺎﻋﻪ)ﻗﻴﺱ ﻟﻴﻠﻰ(ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴ ﹸﺔ ﺍﺴﻤﺎﹰ ﻟﻠﺤﺒﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺤﻴﺔ،
ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ .

ﻭﻴﻭﻅﻑ )ﺍﺒﻥ ﻤﻴﺎﺩﺓ( ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺯل ،ﻭﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺴﻭﻯ ﺃﻨﱠﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻴﺤﺘﻤل ﻭﺠﻭﻫﺎﹰ ﻋﺩﺓ ﺘﺴﺘﻁﻴﺒﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺭ  .ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ):(١

ﻕ
ﻁﺭﹺﻴــ ﹸ
ﻥ ﹶ
ﻭﺘﺠﻤ ﻌﻨــﺎ ﻭﺍﻟﻨﺨﻠﺘــﻴ ﹺ

ﻙ
ﺘﺭﻯ ﺇِﻥ ﺤﺠﺠﻨﹶﺎ ﻨﻠﺘﻘﻰ ﺃﻡ ﻤﺎﻟـ 

ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺫﻜﱢﺭﻨﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ،ﻭﺍﻹﺴﺘﺩﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ،ﻭﻓﻲ ﺘﺨﻴﺭ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ،ﻭﺠﻤﺎل ﻤﻭﺴﻴﻘﺎﻫﺎ  .ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﱠﻪ ﻴﺴﺘﻔﻬﻡ ﺒﺄﺩﺍﺓ
ﻤﺤﺫﻭﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ _ﻭﻫﻲ ﺨﺼﻴﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ _ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ،

ﻥ ﻜﺎﻨﺎ
ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺨﻠﺘﻴﻥ  .ﻓﺘﹸﻨﻜ ﺭ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻭﻴﻘﺭ ﺃ 
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺤﻥ ،ﻭﻴﺘﻤﻨﻰ  .ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻋﺩ
ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺘﻨﻜﻴﺭ )ﻁﺭﻴﻕ( .ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻨﺎﻴﺔﹲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﱠﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﻋﺎﺒﺜﻴﻥﹺ ،ﻭﻓﻲ )ﺤﺠﺠﻨﺎ(
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻔﱠﺔ ،ﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ،ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟ ﱢﻨﻴﺔ .ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔﹰ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﹰ

ﻋﻥ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل؛ ﻷﻥ) ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ.

ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺸﱠﺎﺭ ﺒﻥ ﺒـُﺭﺩ )ﺕ ١٦٧ﻫـ(ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ ﻤﻥ
ﺸﻌﺭﻩ ؛ﻟﻴﺅﻜﺩ ﺘﺤﻭل ﺩﻻﻟﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ

ﻋﻥ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭ .ﻭﻟﻌلﱠ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﺸﱠﺎﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ”ﻀﺨﻤﺎﹰ ،ﻋﻅﻴﻡ

ﺨﻠﹾﻕ ،ﻤﻔﺭﻁ ﺍﻟﻁﻭل ،ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﺠﻪ ،ﺃﻋﻤﻰ ،ﺃﻜﻤﻪ ،ﺠﺎﺤﻅ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ،ﻗﺩ ﺘﻐﺸﱠﺎﻫﻤﺎ
ﺍﻟ ﹶ

ل ﺒﻘﺒﺎﺤﺔ ﻋﻴﻨﻪ“) .(٢ﻓﻜﺎﻥ ﻏﺯﻟﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ
ﻟﺤﻡ ... ،ﻤﺠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ،ﻭﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺜ ُ
ل ﻴﻭﺼﻠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ  .ﻤﻥ ﺜﻡ
ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ،ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺴﺒﻴ ٍ

) (١ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ . ١٠٢/٢ :
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺸﺎﺭ ﺒﻥ ﺒﺭﺩ  ،١٧/١ :ﺘﺢ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ،ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ،
ﻤﺼﺭ ١٩٥٠ ،ﻡ .

21

١٣٩


Published by Arab Journals Platform, 2013

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 5 [2013], Iss. 5, Art. 3



ﻜﺎﻥ ﻏﺯﻟﻪ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻜﺎﻥ ﻴﻜﺎﺒﺩﻫﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔﹰ .
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺯل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ ﻗﺼﺔ )ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻴﺔ( ،ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ
 .ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﺴﺘﺎﺭﹰﺍ ﻟﻜلﱢ ﻤﺤﺏ ،ﺃﻭ ﺩﻋﻲ . ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻜﻨﻴﺔﹰ ﻟﻠﻴﻠﻰ،
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ .
ﻓﻴﻘﻭل ):(١

ﻴﺎ ﺒﻨ ﹶﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ ﻗﺩ ﻜـﺎﻥ ﻋﻬـﺩ

ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻯ ،ﻭﻟﻜـﻥ ﻨﺴـﻴﺕ

ﻓﺎﺫﻜﺭﻱ ﻭﺩﻨﺎ ،ﻭﺫﻭﻗـﻲ ﺴـﻭﺍﻨﺎ

ﺘــﺫﻜﺭﻴﻨﺎ ،ﻭﺘﻨــﺩﻤﻲ ﻤــﺎ ﺒﻘﻴــﺕ

ﻓﺎﻟﺤﺒﻴﺒﺔ)ﺍﺒﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ( ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﺸﺎﺭ ﺃﻴﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ ،ﻭﺃﻤﺎ

ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺯﻟﻪ ﻓﺘﺸﻲ ﺒﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻔﻅﺔ )ﻨﺴﻴﺕ ،(ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻭﻯ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻻ
ﻴﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  .ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ )ﺫﻭﻗﻲ( ،ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﻗﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺏ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﺎل

)ﻤﺎ ﺤﻴﻴﺕ( ﺒﺩل )ﻤﺎ ﺒﻘﻴﺕ( .ﻓﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﻏﺯﻟﻪ ﻜﻨﻴﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ،
ﻓﻴﻘﻭل):(٢

ﺕ
ﺃﻻ ﺍﺴﻘﻴﺎﻨﻲ ﺒـﺎﻟﺭﺤﻴﻕ ،ﻓﻨﻴـ ﹸ

ﺕ
ﺕ )ﺤﺒـﻰ( ﻟﻨـﺎ ﺒﻘﻴـ ﹸ
ﻭﻟﻭ ﺒﻘﻴـ ﹾ

ﻙ
ﺃﺭﻯ ﺴﻘﻤﻲ ﻴﺯﺩﺍ ﺩ ﻤﻥ ﺃﻡ ﻤﺎﻟـ 

ﺕ
ﺕ ﺭﻴﻘﹶﻬــﺎ ﹶﻟﺒﺭﻴــ ﹸ
ﻭﻟــﻭ ﺫﹸﻗــ ﹸ

ﻑ)ﺤﺒﻰ( = )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ(= ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ= )ﻓﻨﻴﺕ-ﺒﻘﻴﺕ(= )ﺴﻘﻤﻲ-ﺒﺭﻴﺕ( .ﺒﻬﺫﻩ

ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ،ﻭﺘﺴﺘﻬﻭﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻷﺩﺏ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﻭﺠﻭﺩﺘﻪ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  .ﻓﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﻥ ﺘﺘﻭﺍﺸﺞ ﻓﻲ ﺤﻘﻠﻴﻥ ﺩﻻﻟﻴﻴﻥ  .ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ )ﻓﻨﻴﺕ ،ﺴﻘﻤﻲ ،ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ،ﻭﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ
ﺕ ،ﺤﺒﻰ ،ﻴﺯﺩﺍﺩ ،ﺫﻗﺕ،
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ )ﺍﺴﻘﻴﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﺭﺤﻴﻕ ،ﺒﻘﻴ ﹸ

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺸﺎﺭ ﺒﻥ ﺒﺭﺩ . ٣/٢ :
) (٢ﻡ .ﻥ. ٣٩/٢ :
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ﺭﻴﻕ ،ﺒﺭﻴﺕ( .ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺒﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭل ﻤﺎ ﻴﺸﻲ ﺒﻐﻠﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ .
ﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺯل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺩﻋﻭﺓ
ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺄﻤﺭﻩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ )ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ( ﺒﺎﻟﻜ ﱢ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ،ﻴﻘﻭل):(١

ﻙ
ﺴﺭﹺﻱ ﺇِﻟﹶﻰ ﺃﻡ ﻤﺎﻟِـ 
ﻻﺃ 

)(٣

)(٢

ﺘﻤﺜﱠل ﻟﻲ ﻭﺠ ﻪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔـﺔ ﺩﻭﻨﻬـﺎ

)(٤

ﹶﻓﻤﺎﻵﻥ

ﺡ
ﺒﻌﺘﺒﻰ ﻭﻻ ﺃﺼﻐﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﻭل ﻗـﺭﻭﺍ ﹺ
ﹶﻓ ﹸﻘ ْل ﻓﻲ ﺤﺒﻴﺏﹴ ﺩﻭﻨ ﻪ ﺃﺴـ ﺩ ﺸـﺎﺡ

ﺒﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺄﺯﻕ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
_ﻫﻜﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ_ﻤﻌﺒﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ ﻤﺘﺨﺫﹰﺍ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺜل )ﺤﺒﻰ(،

ﻭ)ﻋﺒﺎﺩﺓ( ،ﻭ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ،ﻭﻏﻴﺭﻫﻥ .ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻴﺄﻤﺭﻩ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻉ ﺍﻟﻐﺯل ،ﻟﻤﺎ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻤﻥ
ل ﻓﻲ
ﺃﺜﺭﹴ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺄ ،ﻓﺘﻜﻭﻥ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺯل  .ﻭﻟﻌ ﱠ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺭﻭﻱ )ﺍﻟﺤﺎﺀ( ﻤﺎ ﻴﻨﻬﺽ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺭﻡ ﺒﺸﺎﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ .ﻓﻀﻼﹰ
ﻋﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻭل )ﺍﻷﻟﻑ ٨ﻤﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻴﺎﺀ٣ﻤﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻭﺍﻭ

ﻤﺭﺘﺎﻥ( ﻤﻤﺎ ﺃﻀﻔﻰ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﹰ ﻫﺎﺩﺌﺎﹰ ،ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ .
ﻴﺴﻴﺭ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺤﻔﺼﺔ )ﺕ ١٨١ﻫـ( ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻜﻬﺎ ﺒﺸﺎﺭ

ﻓﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺢ ﺍﺒﻥ ﻤﻌﻥ ﺒﻥ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻏﺯﻟﻴﺔ

ﺃﺭﺒﺕ ﻋﻠﻰ)(١٥ﺒﻴﺘﺎﹰ ،ﺼﻭﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﺸﻘﺎﹰ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺸﻭﻗﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ،ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻤﺎ
ﻴﺅﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺏ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﹰ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻓﻴﻘﻭل):(٥

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺸﺎﺭ ﺒﻥ ﺒﺭﺩ. ١١٩/٢ :
) (٢ﺃﺼﻠﻪ :ﻤﻥ ﺍﻵﻥ ،ﻭﻗﻴل  :ﻟﻐﺔ .
) (٣ﺍﻟﻘﺭﻭﺍﺡ ﻤﻥ ﺍﻹﺒل :ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ،ﻭﻻ ﻴﺸﺭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ .
) (٤ﺸﺎﺡ  :ﻓﺎﻏﺭ ﻓﺎﻫﻪ .

) (٥ﺸﻌﺭ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺤﻔﺼﺔ  ،٧٣ :ﺠﻤﻊ ﺩ .ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻁﻭﺍﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ،
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ) ،ﺩ .ﺕ(
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ﻭ ﹶﻟﻌﻤــ ﺭ ﺍﻹﻟــﻪ ﻤــﺎ ﺃﻨﺼــﻔﺎﻜﺎ

ﹶﻻﻡ ﻓــﻲ ُﺃﻡ ﻤﺎﻟِــﻙ ﻋﺎﺫﻻﻜﹶــﺎ

ﺒﻙ ﺨﻠﹾـﻭﺍ ﻫـﻭﺍ ﻩ ﻏﻴـ ﺭ ﻫﻭﺍﻜـﺎ

ﻭﻜــﻼ ﻋﺎﺫﻟﻴــﻙ ﺃﺼــﺒﺢ ﻤﻤــﺎ

ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻨﱠﻪ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ،ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻪ ﻨﺼﻴﺏ
)(١

ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؛ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﺩﻋﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻬﻭﻯ ،ﻓﻴﻘﻭل

ﻓﺎﺴ ُل ﻋﻥ ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻨـ ﻪ ﻗﻠﺒـ ﹰﺎ

:

ﻁﻼﺒﹺــﻪ ﻋﻨﱠﺎﻜــﺎ
ﻁﺎﻟﻤــﺎ ﻓــﻲ 

ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺯﻟﻴﺔ ﻴﺸﻲ ﺒﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺯﻫﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻪ ،ﻭﻗﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻻﺓ ﻟﺤﺎﻟﻪ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﺜﺎﺀ ﻟﻠﺫﺍﺕ ،ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﺎﹰ ﺒﺨﻴﺒﺔ ﺃﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .
ﻭﻴﻔﻌل ﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱ)ﺕ٢٨٥ﻫـ( ﺍﻟﺸﺊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻜﻭﺴﺔ؛ ﻓﻴﻭﺭﺩ

ﻜﻨﻴﺔ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻤﺨﺘﺘﻤﺎﹰ ﺒﻬﺎ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﺩﺤ ﻴﺔ ،ﻴﻭﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ
ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻲ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﺒﻴﺒﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻐﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻓﻲ
ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻓﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻌﻬﺎ ):(٢

ﻥ ﹶﻟ ﻭﻡﹴ ﻋﻠﻰ ﺤﺏ ﹶﺘ ﹶﻜ ﹼﺘﻤـﺎ،
ﻫﻭ ﻴﻨﹶﺎﻙ ﻤ 

ﺴﺘﹶﺨ ﹺﺒ ﺭ ﺭﺒﻭﻋﺎﹰ ﻭﺃ ﺭﺴـﻤﺎ
ﺼﺭﻙ ﹶﻨ 
ﻭ ﹶﻗ 

ﻥ ﺨﹶﻠـﻴﻁﻬﹺﻡ،
ﺤﻤَ ل ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻨﺠﹺﺩ ﻤـ 
ﹶﺘ 

ﺤﻭَ ل ﻤ ﹾﺘﻬﹺﻤـﺎ
ﺃﻁﺎﻉ ﺍﻟﻬﻭﻯ ،ﺤﺘﹼﻰ ﹶﺘ 

ﻙ ﺤﺎﺠﺔ،
ﺴﺅَﺍلِ ﺍﻟﺩﺍﺭﹺ ﺇ ﺩﺭﺍ 
ﻭﻤﺎ ﻓﻲ 

ﻥ ﹶﺘ ﹶﻜﹼﻠﻤـﺎ
ﺕ ﺁﻴﺎ ﹸﺘﻬـﺎ ﺃ 
ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﹸﻌﺠﹺﻤ ﹾ

ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺃﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ،ﻤﻭﻅﻔﺎﹰ ﻟﻤﺩﻟﻭل )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ():(٣
ﻑ ﻤﻥ ُﺃﻡ ﻤﺎﻟِﻙ،
ﺕ ﹶﻟ ﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻁﹼﻴ ﹶ
ﻭ ﺩ ﺩ ﹸ

ﺏ ﻋ ﻬ ﺩ ﻴﻨﹶﺎ ،ﺃﻟﹶـﻡ ،ﻓﺴـﻠﹼﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﹸﻗ ﺭ ﹺ

ﺕ ﺇﻟﻴﻙ ﺠـﻭﺍﻨﺤﻲ
ﻟﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺎﻗ ﹾ

ﺕ ﻨﻔﺴـﻲ ﺇﻟﻴـﻙ ﺘﻨـﺩﻤﺎ
ﻭﻤﺎ ﻭﻟﻬ ﹾ

ﺫﻜﺭ ﹸﺘﻙ ﺫﻜﺭﻯ ﻁﺎﻤﻊﹴ ﻓـﻲ ﺘﺠﻤـﻊﹴ

ﺕ ﻤﺩﺍﻤﻌﻪ ﺩﻤﺎ
ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻓﺎﺭﻓﻀ ﹾ

ﺇﻥ) ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﺘﻤﺜل ﺭﻤﺯﺍﹰ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﺎﺒﻀﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻥ

ﻼ ﻟﻌﻭﺩﺘﻪ ،ﻭﻗﺩ ﻤﻀﻰ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ،ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  .ﻭﺭﺒﻤﺎ
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﻭﻻ ﻴﺠﺩ ﺴﺒﻴ ﹰ
) (١ﺸﻌﺭ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺤﻔﺼﺔ٧٣ :

) (٢ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱ  ،٢٠٤١/٣ :ﺘﺢ  :ﺤﺴﻥ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ١٩٦٤ ،
ﻡ.

) (٣ﻡ  .ﻥ . ٢٠٤٥/٣ :
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)(١

ﻜﺎﻥ ﻟﻸﻋﻁﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻋﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ.
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ)ﺕ٢٩٦ﻫـ( ﺒﺎﻟﻜﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ

ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻷﻁﻼل ،ﻓﻴﻘﻭل):(٢
ﻙ
ﻲ ﺩﻴـﺎﺭﹺ 
ﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨـﻲ ﺴـﻘ 
ﻀﻤﺎ 

ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﹶﻜـﻭﻨﻲ ﺘﹶﻌﻠﹶﻤـﻴﻥ ﺒـﺫﻟِﻙ

ﺕ ﻷﺼﺤﺎﺒﻲ :ﺍﻨﻅﹸﺭﻭ ﻫل ﺒﺩﺍ ﻟﻜﻡ
ﻭﻗﹸﻠ ﹸ

ـﻙ
ﺕ ُﺃﻡ ﻤﺎﻟِـ
ـ ﹾ
ﻏﻴﺒـ
ـﻼﺩ ﹶ
ـﻤﻴﺭ ﺒـ
ﻀـ


ﻓﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫلٍ ،ﻭﺃﺼﺤﺎﺏﹴ ،ﻭﺃﻓﺭﺍﺡ ،ﻭﺃﺘﺭﺍﺡﹴ ،ﺘﻤﺜل
ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﺠﻤﻴﻼﹰ ،ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺫﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ؛ ﻓﻤﺎ ﻤﻥ

ﺴﺒﻴلٍ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺩﺘﻪ ،ﻭﺇﺭﺠﺎﻋﻪ  .ﻓﻜﺎﻨﺕ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ .

ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺃﺒﻭ ﻓﺭﺍﺱ ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ) ٣٥٧ﻫـ( ﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱ ،ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ ﻓﻲ
ﺘﻭﻅﻴﻑ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﻤﺎﻀﻴﺔ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻗﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺯﻭﺠﺘﻪ،
ﻭﻫﻭ ﺴﺠﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﻭﻡ ،ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﺃﺤﺒﺎﺒﻪ؛ ﻓﻴﻘﻭل):(٣

ﺕ "ﺴﻠﻤﻰ" ﺤﺒﺎ َل ﻤـﻭﺩﺘﻲ
ﻥ ﻭﺼﻠ ﹾ
ﻟﺌ 

ﻥ ﻭﺸﻴﻙ ﺍﻟﺒﻴﻥﹺ ،ﻻ ﺸﻙ ،ﻗـﺎﻁ ﻊ
ﻓﺈ 

ﻙ"
ﺕ ﻋﻨﱠﺎ ﺍﻟﻨﱠﻭﻯ "ﺃﻡ ﻤﺎﻟـ 
ﻥ ﺤﺠﺒ ﹾ
ﻭﺇ 

ﹶﻟ ﹶﻘ ﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﹾﺘﻬﺎ ﻜﹼﻠﺔﹲ

)(٥

ﺏ ﺭﻴﻘﻬﺎ
ﺕ ﻨﻔﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﻁﻴ ﹺ
ﻭﺇﻥ ﻅﻤﺌ ﹾ

ﺕ ﺒﺎﻟﺩﻤﻊﹺ ﻤﻨﹼـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺍﻤ ﻊ
ﻟﻘ ﺩ ﺭﻭﻴ ﹾ

)(٤

ﻭ ﺒﺭﺍﻗـ ﻊ!

ﻓﻘﺩ ﻜﻨﱠﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﺼﺒﺭ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ
ﻤﺘﻤﻨﻌﺔ ﻤﻤﻨﻭﻋﺔ  .ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻘﺼﺩ ﺯﻭﺠﺘﻪ ،ﻭﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ
ﺤﺭﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ .

) (١ﻴﻨﻅﺭ  :ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ . ٢٠٤١/٣ :
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ  ،٣٤٨ :ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ) ،ﺩ .ﺕ( .
) (٣ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﺒﻲ ﻓﺭﺍﺱ ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ  ،٢١٢ :ﺘﺢ  :ﺩ٠ﺨﻠﻴل ﺍﻟﺩﻭﻴﻬﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
ﻁ١٩٩٤ ،٢ﻡ .

) (٤ﻜﻠﱠﺔ :ﺍﻟﺴﺘﺭﺓ
) (٥ﺍﻟﺒﺭﺍﻗﻊ :ﻤﺎ ﺘﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ .
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ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻀﻲ )ﺕ٤٠٦ﻩ( ﻤﻁﺎﻤﺢ ،ﻭﺁﻤﺎل ،ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل ،ﻭﻗﺩ ﻭﻅﻑ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ،ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ  .ﻭﺫﻟﻙ
ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ):(١

ﺽ ﺍﻟﻌﺎﺭﹺﻀــﻴﻥﹺ ﺴــﻭﺍ ﺩ
ﻭﺇﻥ ﺒﻴــﺎ 

ﺏ ﻴﻌـﺎ ﺩ
ﻫﻭﻯ ﻟﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸـﺒﺎ 

ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ؛ﻓﻴﻘﻭل):(٢
ﻙ؟!
ﺕ ﻴﺎ ﺃﻡ ﻤﺎﻟـ 
ﺒﻤﻥ ﺘﻨﺯل ﺍﻟﺤﺎﺠﺎ ﹸ

ﻭﺃﻴــﻥ ﺭﺠــﺎلٌ ﹸﺘﻌ ﹶﺘﻔــﻰ ﻭﺒــﻼ ﺩ

ﺕ ﻤﻘﺎﻟﻲ ﻤﺤﺒﺱ ﺍﻟﺒﺩﻥﹺ ﺃﺒﺘﹶﻐﻰ
ﺤﺒﺴ ﹸ

ﺱ ﻴـﺭﺍ ﺩ
ﺒﹺﻪ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﺠﻤـﺎﹰ ،ﻭﻟﹶـﻴ 

ﻜﺄﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ،ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻜﺎﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﺒﻁ

ﺒــ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻥ
ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺴﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﻟﱠﻰ ،ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻤﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻠﻤﻲ )ﺕ٤٢٨ﻩ( ﺒــ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﺩﺤﻴﺔ،

ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﻴﺏ ،ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻪ؛ ﻓﻴﻘﻭل):(٣

ﻫ ْل ﻫـﻭ ﺇﻻﱠ ﺍﻟﺸﱠـﻴﺏ ﺃﻡ ﻤﺎﻟـﻙ

ﺢ ﻟﻴـ ُل ﺍﻟﻤﻤﺴـﻲ
ﻥ ﻴﺼـﺒ 
ﻻ ﺒﺩ ﺃ 

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻪ ﻓــ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺒﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺃﺤﺩﺜﻪ )ﻗﻴﺱ
ﻟﻴﻠﻰ(ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﻭل ،ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻥ ﻤﻬﻴﺎﺭﺍﹰ ﺴﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ
_ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺒﻴﻥ _ ﻭﺍﻨﻪ ﻭﻅﱠﻔﻪ ﻓﻨﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﺭﺃﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺎ
ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﺘﺠﻨﺒﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ  .ﻜﺎﻨﺕ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ
ﻤﻁﻠﻌﻬﺎ ):(٤

ﺙ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﺘﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺃﻤﻭﺍﻫﺎ
ﻤﻠ ﱞ

ﺴﻘﻰ ﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺭﻗﻤﺘﻴﻥ ﻭﺤﻴﺎﻫـﺎ

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻀﻲ  ،٣١٠/١ :ﺘﺢ  :ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 ١٣٠٧ﻫـ .

) (٢ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ . ٣١٢/١ :
) (٣ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻠﻤﻲ ، ١٣٢/٢ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻁ١٩٢٥ ،١ﻡ .
) (٤ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻬﻴﺎﺭ) ٢٠٦٧ :ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ( ،ﻨﺯﻫﺔ ﺍﻷﺒﺼﺎﺭ ﺒﻁﺭﺍﺌﻑ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ . ٦٥/١ :
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ﺘﻭﺤﻲ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺯﻟﻴﺔ ﺒﺄﺠﻭﺍﺀ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻀﻲ )ﻴﺎﻅﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﻥ( ،ﻓﺭﺒﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﻭﻋﻲ ﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺜل
ﻗﻭﻟﻪ ):(١

ﻭﻜﻴﻑ ﺒﻭﺼل ﺍﻟﺤﺒل ﻤـﻥ ﺃﻡ ﻤﺎﻟـﻙ

ﻭﺒــﻴﻥ ﺒﻼﺩﻴﻨــﺎ ﺯﺭﻭﺩ ،ﻭﻟﺒﻨﺎﻫــﺎ

ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻯ

ﻓﻴﺤﻅﻰ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻟﻌﻴﻨﻲ ﺒﺭﺅﻴﺎﻫـﺎ

ﻓﻠﻠﻪ ﻤـﺎ ﺃﺼـﻔﻰ ،ﻭﺃﻜـﺩﺭ ﺤﺒﻬـﺎ

ﻭﺃﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻨـﻲ ﺍﻟﻐـﺩﺍﺓ ﻭﺃﺩﻨﺎﻫـﺎ

ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﹰ ﺼﻭﺭﻫﺎ ،ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻴﺩﻟل ﺃﻨﻪ ﻗﺎﺩﺭ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺼﻭﺭ ﻗﻴﺱ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﺡ ﻓﻲ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻭﻗﻔﻨﺎ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ):(٢

ﻓﻤﺎ ﺍﺭﺘﺎﺏ ﻁﺭﻓﻲ ﻓﻴﻙ ﻴﺎ ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ

ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻨـﻙ ﺇﻴﺎﻫـﺎ

ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻭﻨﻲ ﺨـﺩﻫﺎ ﻭﺠﺒﻴﻨﻬـﺎ

ﻓﺈﻨﻙ ﺃﻨﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺃﻭ ﺃﻨـﺕ ﻋﻴﻨﺎﻫـﺎ

ﺍﺴﺘﻨﻔﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺭﺒﻭ ﻋﻠﻰ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ،ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺒﻴﺘﺎ،
ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻓﻲ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺒﻴﺘﺎ ،ﻭﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻬﺠﺎﺀ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ.

ﺃﻤﺎ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﻟﻲ))(٣ﺕ ٤٤٨ﻩ(؛ ﻓﺭﻭﻱ ﺃﻨﱠﻪ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﻀﻁﺭﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ

ﺒﻴﻊ ﻜﺘﺎﺏ )ﺍﻟﺠﻤﻬﺭﺓ(ﻻﺒﻥ ﺩﺭﻴﺩ ،ﻓﻭﺠﺩ )ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺯﻱ( ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻔﺎﻟﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ

)(٤

:

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻬﻴﺎﺭ . ٢٠٦٨ :
) (٢ﻡ  .ﻥ . ٢٠٦٨ :
ﻲ ﺒﻥ ﺃَﺤﻤﺩ ﺒﻥﹺ ﻋﻠﻲ ﺒﻥﹺ ﺴﻠﱠﻙ ،ﺍﻟﻔﹶﺎﻟِﻲ ،ﺍﻟﺨﹸﻭﺯﹺﺴﺘﹶﺎﻨﻲ،
) (٣ﻫﻭ :ﺍﻹِﻤﺎﻡ ،ﺍﻟﻨﱠﺤﻭﹺﻱ ،ﺃَﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥﹺ ﻋﻠ 
ﺍﻟﺸﱠﺎﻋﺭ .ﺴﻤﻊ ﻤﻥ :ﺃَﺒﹺﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ ،ﻭﺍﺒﻥﹺ ﺨﹶﺭﺒﺎﻥ ﺍﻟﻨﱡﻬﺎﻭﻨﹾﺩﻱ ،ﻭﺃَﺒﹺﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥﹺ ﺒﻥ ﺍﻟﻨﱠﺠﺎﺭ،
ﺨﻁﻴﺏ ﻓﻲ
ﻭﻋﺩﺓ .ﻭﺴﻜﹶﻥ ﺒﻐﹾﺩﺍﺩ .ﺭﻭﻯ ﻋﻨﹾﻪ :ﺍﻟ ﹶ

)ﺘﹶﺎﺭﹺﻴﺨﻪ(

ﻭﺃَﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥﹺ ﺒﻥ ﺍﻟﻁﱡﻴﻭﺭﹺﻱ،

ﻭﻁﹶﺎﺌِﻔﹶﺔ) .ﺕ ٤٤٨ﻩ(ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ. ٥٥_٥٤/١٨ :

) (٤ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ  ،٣١٦/٣ :ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ . ٥٥_٥٤/ ١٨ :
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ﺠﺩﻱ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻭﺤﻨﻴﻨـﻲ
ﻟﻘﺩ ﻁﺎل ﻭ 

ﺕ ﺒﻬﺎ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺤﻭﻻﹰ ﻭﺒﻌﺘﹸﻬﺎ
ﺃﻨﺴ ﹸ
ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻅﻨﱢﻲ ﺃﻨﻨـﻲ ﺴـﺄﺒﻴ ﻌﻬﺎ

ﻭﻟﻭ ﺨﻠﱠﺩ ﹾﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥﹺ ﺩﻴـﻭﻨﻲ

ﻥ ﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻓﺘﻘـﺎﺭﹴ ﻭﺼـ ﺒﻴﺔ
ﻭﻟﻜ 

ﺼﻐﺎﺭﹴ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺘﺴـﺘﻬ ﱡل ﺸـﺅﻭﻨﻲ

ﺕ ﻭﻟﻡ ﺃﻤﻠﻙ ﺴـﻭﺍﺒﻕ ﻋﺒـﺭﺓ
ﻓﻘﻠ ﹸ

ـﺅﺍﺩ ﺤــﺯﻴﻥ
ـﺔ ﻤﻜﹾــﻭﻱ ﺍﻟﻔـ
ﻤﻘﺎﻟـ

ﺕ ﻴﺎ ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ
ﺝ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎ ﹸ
ﺨﺭﹺ 
”ﻭﻗﺩ ﹸﺘ ﹾ

)(١

ﻥ ﻀـﻨﻴﻥ“
ﻜﺭﺍﺌ ﻡ ﻤﻥ ﺭﺏﹴّ ﺒﻬـ 

ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺒﻴﺘﺎﹰ ،ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﻜﺎﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ،ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﻪ ﺭﺼﻴﺩ
ﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺩﻻﻟﺘﻪ ،ﺒﻤﺎ
ﻓﻨ 

ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻜﺎﻟﻤﺜل ﻴﺼﺢ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋﺩﺓ ،ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ،
ﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻭﺃﺨﻼﻗ 
ﺒﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ .

ﻭﻴﺴﺘﻠ ﱡﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺼﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﻤﻕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﻴﺏ .

ﺃﻤﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻓﻴﺴﺘﻬل ﺇﺤﺩﻯ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ):(٢
ﺃﻡ ﺍﺭ ﹶﺘﻔﹶﻌﺕﹾ ،ﻋﻥ ﻭﺠﻪ ﻟﻴﻠﻰ ،ﺍﻟﺒﺭﺍ ﻗ ﻊ

ﺏ ﺍﻟﻐﹶﻭﺭﹺ ،ﻻﻤـﻊ،
ﺃﺒ ﺭﻕﹲ ،ﺒﺩﺍ ﻤﻥ ﺠﺎ ﻨ ﹺ

) (١ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ :ﻭﻗﻴل ﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺨل ﻨﺎﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻴﺒﻴﻌﻬﺎ :ﺼﻑ ﻟﻨﺎ ﻨﺎﻗﺘﻙ .ﻗﺎل:
ﻤﺎ ﻁﹶﻠﺒﺕﹸ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻁ ﺇﻻ ﺃﺩﺭﻜﺕﹸ ،ﻭﻤﺎ ﻁﹸﻠﺒﺕ ﺇﻻ ﻓﺕﹼ .ﻗﻴل ﻟﻪ :ﻓﻠﻡ ﺘﺒﻴﻌﻬﺎ؟ ﻗﺎل :ﻟﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:
ﻭﻗﺩ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻴﺎ ﺃﻡ ﻋﺎﻤﺭ ﻜﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺭﺏ ﺒﻬﻥ ﻀﻨﻴﻥ .ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ  . ٥٧/٤ :ﻭﻗﺎل
ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻲ :ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻗﺩﻴﻡ ﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﻤﺠﻬﻭل ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻨﺎﻗﺔ ﻟﻪ ﻋﺘﻴﻘﺔ .ﺍﻷﻤﺜﺎل

ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ . ٣٣٣ :ﻭﻗﺎل ﻴﺎﻗﻭﺕ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ :ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻋﺭﺍﺒﻲ
ﻓﻲ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ )ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺒﻥ ﺒﻜﺎﺭ( ﻋﻥ )ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﻴﺎﺵ( ﻗﺎل :ﺍﺒﺘﺎﻉ )ﺤﻤﺯﺓ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ

ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ( ﺠﻤﻼ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺒﻲ ﺒﺨﻤﺴﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﺜﻡ ﻨﻘﺩﻩ ﺜﻤﻨﻪ ،ﻓﺠﻌل ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤل
ﻭﻴﻘﻭل :ﻭﻗﺩ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻴﺎ ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻜﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺭﺏ ﺒﻬﻥ ﻀﻨﻴﻥ  .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺤﻤﺯﺓ :ﺨﺫ

ﺠﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻟﻙ ،ﻓﺎﻨﺼﺭﻑ ﺒﺠﻤﻠﻪ ﻭﺒﺎﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ .ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ١٦٤٧/٤ :
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ  ،١٦٦ :ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٨ ،٣ﻡ .
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ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻬل ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ)ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ( ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺘﺸﺒﻴﻬﻴﻥ ﻴﺩﻨﻭ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ
ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺯﻉ ﻤﻥ )ﺃﺒ ﺭﻕﹲ ،ﺒﺩﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏﹺ ﺍﻟﻐﹶﻭﺭﹺ ،ﻻﻤ ﻊ( ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ،ﻭﻴﺒﺘﻌﺩ

ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ،ﻭﻴﺩﻨﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺯﻉ ﻤﻥ )ﺃﻡ

ﺕ ،ﻋﻥ ﻭﺠﻪ ﻟﻴﻠﻰ ،ﺍﻟﺒﺭﺍﻗ ﻊ( ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ،ﻭﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ؛ ﻓﺎﻟﻤﺸﺒﻪ ﻟﻴﺱ
ﺍﺭ ﹶﺘﻔﹶﻌ ﹾ
ﺍﻷﻭل ،ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  .ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ،ﻭﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  .ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ

ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻜﺘﻨﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻬﺎﺌﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎل  .ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ

ﺇﻟﻰ)ﻟﻴﻠﻰ( ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﺨﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺯل ﻤﺜل )ﺴﻠﻤﻰ ،ﻋﺯﺓ ،ﺴﻠﻴﻤﻰ ،ﻨﹸﻌﻡ( ﺜﻡ ﻴﺫﻜﺭ
)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ(  .ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ

)(١

:
ﻋﺭﻴﺏ ﻟﻬ ﻡ ﻋﻨﺩﻱ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺼـﻨﺎﺌ ﻊ

ﺕ ﺍﷲِ ﻴـﺎ ﺃﻡ ﻤﺎﻟـﻙ
ﻭﻫ ْل ﺃﻡ ﺒﻴـ ﹶ

ﻑ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻊ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﺨﺭ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﹰ
ﻓﻨﻴﺎﹰ ﻟﻬﺎ  .ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻐﺯل ﺍﻟﻌﺫﺭﻱ،
ﻭﺍﺴﺸﻬﺎﺩﻫﻡ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﻟﻪ
ﻓﻲ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ(؛ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﻪ ﺸﻌﺭ

ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ.

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ. ١٦٨ :
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ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ،ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﺠﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ.

 -ﺭﺸﱠﺢ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻜﻨﻴﺔ )ﺃﻡ

ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺠﺎﺩﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ،ﻭﻫﻲ )ﻜﺭﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﻀﻠﻊ( ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﺡ ﺍﻟﻘﺘﺎل ،ﻭ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ(

ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ) ﻤ ﹾﺫﺤﺞ( ؛ﻓﻘﺩ ﺃﺫﺤﺠﺕ )ﺃﻗﺎﻤﺕ( ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ

ﺒﻌﺩ ﻗﺘل ﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﻭﺃﺨﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ )ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺃُﺒﻲ ﺒﻥ ﺴﻠﻭل(ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ
ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ  .ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ .ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ

ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﺨﺭ .

 -ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻭﻏﻠﺕ ﻓﻲ

ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻓﻠﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻨﺎ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ
ﺫﻜﺭﻫﺎ.

 -ﻴﺸﻲ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟـ)ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ

ﺃﺘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺒﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺭﻡ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﺤﻠﻡ  . . .ﺇﻟﺦ  .ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺘﻌﻠﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ  .ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ

ﻟﻸﻴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻁﻼل ﺍﻟﺫﺍﻭﻴﺔ .

 -ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻭﻅﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ،ﻭﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻭﻅﻑ ﻋﻨﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ،

ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ .

 -ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻟـ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﺘﺤﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﻋﻨﺩ

ﻗﻴﺱ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﺡ )ﻤﺠﻨﻭﻥ ﻟﻴﻠﻰ( ﺒﻔﻀل ﻜﺜﺭﺓ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ،
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻤﺎ ﺃﺘﺎﺡ ﻟﺸﻌﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻭﻉ،

ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ؛ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﺭﻤﺯﺍﹰ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﱠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
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ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻔﹼﺔ ،ﻭﺇﺨﻼﺹ ،ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺒﺎﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺩﻋﻭﺓ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ
 .ﻓﺘﻌﺭﺽ ﻟﺨﻁﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻭﺠﻬﺎﺀ .

 -ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﻴﻭﻅﻑ ﺩﻻﻟﺔ )ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻙ( ﺘﺎﺭﺓﹰ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﹰ

ﻟﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻭﺘﺎﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﻪ ﻗﻴﺱ ﺒﻥ
ﺍﻟﻤﻠﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻟﻜل
ﺸﺎﻋﺭ .

 -ﺇﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ،

ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ .

ﻟﻌلﱠ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜل ﺴﻨﺎﻡ

ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ،ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻻﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺯﻤﺎﻨﻴﺎﹰ ﻭﻤﻜﺎﻨﻴﺎﹰ .
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 ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ )ﺕ٨٥٢ :ﻫـ( ،ﺘﺢ :ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ
ﻤﻌﻭﺽ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤١٥ ،ﻫـ .

 ﺍﻷﻋﻼﻡ :ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺍﻟﺯﺭﻜﻠﻲ
ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ )ﺕ ١٣٩٦ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ٢٠٠٢ ،ﻡ
 ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﺍﻷﺼﺒﻬﺎﻨﻲ ﺘﺢ :ﺴﻤﻴﺭ ﺠﺎﺒﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ) ،ﺩ .ﺕ(.

 ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ )ﺕ ٣٨٣ﻫـ(،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ ١٤٢٤ ،ﻫـ .

 ﺍﻹﻨﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ :ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ
ﺒﻥ ﻋﺎﺼﻡ ﺍﻟﻨﻤﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ )ﺕ٤٦٣ :ﻫـ( ،ﺘﺢ :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻷﺒﻴﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٤٠٥ ،ﻫـ ١٩٨٥ -ﻡ.
 ﺍﻷﻤﺎﻟﻲ – ﻤﺨﻁﻭﻁ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻴﺽ،
ﺍﻟﻤﻠﻘﹼﺏ ﺒﻤﺭﺘﻀﻰ ،ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ )ﺕ١٢٠٥ :ﻫـ(ﺃﻋﺩﻩ ﻟﻠﺸﺎﻤﻠﺔ :ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ

 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ :ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ،ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ ،ﺃﺒﻭ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﺠﺎﺤﻅ )ﺕ  ،(٢٥٥ﺩﺍﺭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼل ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤٢٣ ،ﻫـ.

 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ  :ﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ :ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺨﻠﻭﻑ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ )ﺕ٨٧٥ :ﻫـ(ﺘﺢ :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻭﺽ
ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ

ﺍﻷﻭﻟﻰ  ١٤١٨ -ﻫـ.

 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ :ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ
ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻓﺭﺡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻲ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ )ﺕ ٦٧١ﻫـ(ﺘﺢ:
ﻫﺸﺎﻡ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،
 ١٤٢٣ﻫـ ٢٠٠٣ /ﻡ.
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 ﺠﻤﻬﺭﺓ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ :ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ )ﺕ ١٧٠ﻫـ(
ﺘﺢ :ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺠﺎﺩﻱ ،ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ) ،ﺩ .ﺕ( .
 ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ
ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﱢﻠﻤﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟ ﺒﺭﻱ )ﺕ :ﺒﻌﺩ ٦٤٥ﻫـ( ،ﺘﺢ:
ﺩ.ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﺠﻲ ،ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ :ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤٠٣ ،ﻫـ  ١٩٨٣ -ﻡ.

 ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ :ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ،ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ
ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ)ﺕ ٦٥٩ﻫـ( ﺘﺢ :ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ) ،ﺩ .ﺕ(.
 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٨ ،٣ﻡ
 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ) ،ﺩ .ﺕ( .

 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﺒﻲ ﻓﺭﺍﺱ ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ :ﺘﺢ  :ﺩ٠ﺨﻠﻴل ﺍﻟﺩﻭﻴﻬﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ١٩٩٤ ،ﻡ
 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷﺨﻁل ،ﺘﺢ :ﻤﻬﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ١٩٩٤ ،ﻡ

 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ ،ﺘﺢ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ) ،ﺩ .ﺕ(.

 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱ  ،٢٠٤١/٣ :ﺘﺢ  :ﺤﺴﻥ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،
ﻤﺼﺭ ١٩٦٤ ،ﻡ.
 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺸﺎﺭ ﺒﻥ ﺒﺭﺩ ،١٧/١ :ﺘﺢ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ،ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ
ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﻤﺼﺭ ١٩٥٠ ،ﻡ .

 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺘﺄﺒﻁ ﺸﺭﺍ ﻭﺃﺨﺒﺎﺭﻩ ،ﺘﺢ  :ﻋﻠﻲ ﺫﻭ ﺍﻟﻔﻘﺎﺭ ﺸﺎﻜﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٩٨٤ ،ﻡ
 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ :ﺒﺸﺭﺡ ﺃﺒﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﻤﺩﺭﻙ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ،ﺘﺢ :ﺩ٠ﺤﻨﺎ
ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺠﺘﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٩٩٤ ،ﻡ.
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 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻁﻴﺌﺔ  ،٣٨٩ :ﺘﺢ :ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﻁﻪ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ) ،ﺩ .ﺕ(.
 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﻭﺭ ،ﺘﺢ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻴﻤﻨﻲ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،
ﻤﺼﺭ ١٩٦٥ ،ﻡ

 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻀﻲ  ،٣١٠/١ :ﺘﺢ :ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٣٠٧ ،ﻫـ .

 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ ،ﺘﺢ :ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٩٨ ،ﻡ.
 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻗﻴﺱ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﺡ ،ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺒﻲ ،ﺘﺢ :ﻴﺴﺭﻯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٩٩٩ ،ﻡ.

 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺍﻟﺭﻴﺏ ،ﺘﺢ  :ﺩ .ﻨﻭﺭﻱ ﺤﻤﻭﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ،ﻤﺴﺘل ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻌﻬﺩ
ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ١٥ﺍﻟﺠﺯﺀ . ١
 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻠﻤﻲ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٩٢٥ ،ﻡ.

 ﺫﻡ ﺍﻟﻬﻭﻯ :ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ
)ﺕ ٥٩٧ﻫـ( ﺘﺢ :ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ) ،ﺩ .ﺕ(
 ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ :ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ
ﻗﹶﺎﻴﻤﺎﺯ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ )ﺕ ٧٤٨ﻫـ( ﺘﺢ :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ

ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻷﺭﻨﺎﺅﻭﻁ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ١٤٠٥ ،ﻫـ ١٩٨٥/ﻡ .
 ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ :ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﺃﻴﻭﺏ ﺍﻟﺤﻤﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻓﺭﻱ،
ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ )ﺕ ٢١٣ﻫـ( ﺘﺢ :ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺴﻘﺎ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻷﺒﻴﺎﺭﻱ

ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﻅ ﺍﻟﺸﻠﺒﻲ ،ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ
ﺒﻤﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ١٣٧٥ ،ﻫـ  ١٩٥٥ -ﻡ .
 ﺸﻌﺭ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺤﻔﺼﺔ  ،٧٣ :ﺠﻤﻊ ﺩ .ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻁﻭﺍﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،
ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ) ،ﺩ .ﺕ(
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 ﺸﻤﺱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺩﻭﺍﺀ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻭﻡ :ﻨﺸﻭﺍﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺭﻯ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ
)ﺕ ٥٧٣ﻫـ( ﺘﺢ :ﺩ .ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ،ﻤﻁﻬﺭ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺭﻴﺎﻨﻲ،
ﺩ .ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺩﻤﺸﻕ،

ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤٢٠ ،ﻫـ  ١٩٩٩ -ﻡ .

 ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ،ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ )ﺕ٢٩٦ﻩ( ،ﺘﺢ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺍﺝ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ١٩٨١ ،ﻡ .

 ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻓﺤﻭل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﹼﺎﻡ )ﺒﺎﻟﺘﺸﺩﻴﺩ( ﺒﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻤﺤﻲ
ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ )ﺕ ٢٣٢ﻫـ( ﺘﺢ :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ،
ﺠﺩﺓ )ﺩ .ﺕ(.
 ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻤﻨﻴﻊ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ،
ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ،ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﺴﻌﺩ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٢٣٠ :ﻫـ(ﺘﺢ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤١٠ ،ﻫـ -
 ١٩٩٠ﻡ

 ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ :ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭ ،ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﺍﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ
ﺍﺒﻥ ﺤﺩﻴﺭ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ )ﺕ ٣٢٨ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤٠٤ ،ﻫـ .

 ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ :ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻭﺭﻱ)ﺕ ٢٧٦ﻫـ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤١٨ ،ﻫـ .
 ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ :ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺒﻥ
ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﺜﻡ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﺒﻥ ﺭﺠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺃﺒﻭ ﻤﻌﺎﺫ ﻁﺎﺭﻕ

ﺒﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ/ﺍﻟﺩﻤﺎﻡ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،
١٤٢٢ﻫـ
 ﺍﻟﻔﺘﻭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ  :ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
 ١٩٥٩ﻡ.
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 ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ )ﺕ٢٨٥ﻫـ(،
ﺘﺢ :ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ١٤١٧ﻫـ  ١٩٩٧ -ﻡ.

 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ :ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺨﻭﺍﺴﺘﻲ ﺍﻟﻌﺒﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٢٣٥ :ﻫـ( ﺘﺢ:
ﻜﻤﺎل ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺤﻭﺕ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ :ﺍﻷﻭﻟﻰ١٤٠٩ ،ﻩ.
 ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ http:
//www. alwarraq. com
 ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل )ﺕ ٢٤٢ﻩ( ،ﺘﺢ :ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻷﺭﻨﺅﻭﻁ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ١٤٢٠ ،ﻫـ١٩٩٩ ،ﻡ

 ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ = ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺩﻴﺏ :ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ
ﻴﺎﻗﻭﺕ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ )ﺕ ٦٢٦ﻫـ( ﺘﺢ :ﺩ .ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ :ﺩﺍﺭ

ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤١٤ ،ﻫـ  ١٩٩٣/ﻡ .

 ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ :ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ http//www.
shamela. ws

 ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ :ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﻴﻭﺏ ﺒﻥ ﻤﻁﻴﺭ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ ،ﺃﺒﻭ
ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ )ﺕ٣٦٠ :ﻫـ(ﺘﺢ :ﺤﻤﺩﻱ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﺒﻥ
ﺘﻴﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ) ،ﺩ .ﺕ(.

 ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻰ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ،ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ
ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺭﻭﻴﻔﻌﻰ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻰ )ﺕ٧١١ :ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ – ﺒﻴﺭﻭﺕ،
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ١٤١٤ ،ﻫـ.
 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ  :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ
)ﺕ٨٢١ :ﻫـ( ﺘﺢ  :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻹﺒﻴﺎﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،
 ١٤٠٠ﻫـ  ١٩٨٠ -ﻡ .
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 ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺃﻨﺒﺎﺀ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ
ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻤﻜﻲ ﺍﻹﺭﺒﻠﻲ )ﺕ٦٨١ :ﻫـ( ،ﺘﺢ:
ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٩٧١ ،ﻡ _ ١٩٩٤ﻡ .
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Um Malck
in Arabic poetry
By.
A.P.Dr. Saleh Ahmed Rashid
Iraqi University College of Education for Girls
Abstract
The search for significance (or the owner) in Arabic poetry,
and technical staffing for this nickname since the pre-Islamic
era until the end of the Abbasid period, stopping on a number
of results that we hope will be of interest, and can be
summarized as follows.
- Did not rule out the search to be the historical roots of this
nickname may in football did not reach us, or to be known in
its time to the extent that sings mentioned.
- Technical Yeshi employment (or the owner) in the preIslamic era to the poets they were not mentioned in the
positions that require courage, patience, or generosity, or
dream. . . Etc.. Than they were then elevate environment
would. Or to express nostalgia for the days free, and Almaoah
ruins.
- Continued significance in the era of Islam Islamic poet
Fozvha, and atheist alike, and we find employ at the mention
of strange things, or rare, or bizarre in the Umayyad period.
- Gained significance offline (or owner) shift in the Umayyad
period when Qais bin (crazy Leila) thanks to the large number
of employed in the poetic text, and its dependence on verses
newly industrialized this employment allowing for hair where
publicity, and proliferation; became (or owner) symbol for
women loyal which reflect the morality of the free woman of
chastity, fidelity, and the province, and other qualities that
dreamed Arab inclusion of women, and then it was the other
side of this media call her employment. Exposure to her
gentlemen, and dignitaries.
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- We found Abbasid poet employs indication (or owner)
sometimes including an extension to its significance in
previous eras, and sometimes in harmony and transformation
wrought by Qais bin Technical recruitment to this nickname,
and according to the privacy of the experiment each poet.
- The technical track recruitment for this nickname in the light
of available texts, and analysis enables the reader to stand on
the reasons for this recruitment.
Perhaps in the forefront of the moral legacy of the Arabs who
was such a hump environment at the time, and the
psychological crisis that exposed them to poets in time and
space.
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